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A partir des annCes 1820 mais surtout aprks la guerre de la sCcession ambricaine et
jusqu'aux annkes 1930, Q peu pr&sun million de Canadiens franqais qui n'arrivaient plus a gagner
leur pain sur la ferme familiale ont quitt4 leur pays ancestral pour travailler dans les usines et les
moulins de la Nouvelle-Angleterre. Craignant l'effet de cette "grande saignee" sur la province
du Qubbec, les kivainsr les hommes politiques et le clergd se sont servis d'une ideologic
nationaliste, patriotique et religieuse qui glorifiait la vie agricole pour convaincre leurs
compatriotes A rester.
Plusieurs romans Pcrits pendant cette pCriode examinent cette question de rester ou de
s'en aller et ainsi illuminent les contextes historiques dans lesquels ils ont k 4 Ccrits et qu'ils
continuent B reflhter. Dans son roman Jeanne la Fileuse (1878), Honor4 Beaugrand insiste sur la
nbcessit4 materielle de ces dbparts et emploie en partie une idCologie pro-capitaliste pour
d4fendre les Canadiens franqais qui ont choisi de partir, ainsi que le systeme politique et
Pconomique amQicain qui a encourage leur emigration. D'autre part, dans son roman Maria
Chapdelaine (1914), Louis Hemon affirme le contraire, en se servant des voix de la nature, de la
tradition et de la Survivance pour Clever au niveau du mythe ceux qui ont choisi de rester sur
leur sol natal.
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Beginning in the 1820s but especially after the American Civil War and up until the
1930s, nearly a million French Canadians who could no longer make a living on their family
farms left their homeland to work in the factories and mills of New England. Fearing the effect of
this "great hemorrhage" on the province of Quebec, writers, poIiticians, and the clergy made use
of a nationalist, patriotic, and religious ideology which glorified the rural life in order to convince
their compatriots to stay.
Several novels written during this period thoughtfully examine the question of going or
staying and thus illuminate the historical contexts in which they were written. In his 1878 novel,
Jeanne la Fileuse, Honor6 Beaugrand makes a strong case for the material necessity of going and
uses a strongly pro-capitalist ideology to defend both the French Canadians who chose to go and
the American political and economic system which encouraged their emigration. Meanwhile, in
his 1914 novel, Maria Chavdelaine, Louis H6mon makes the opposite argument, using the
"voices" of nature, tradition, and Survivance to raise to the level of myth those who chose to stay
in their homeland.
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INTRODUCTION
Pourquoi rester la, et tant peiner, et tant souffrir lorsqu'on pouvait s'en aller vers
le sud et vivre heureux? ... Pourquoi rester lB, et tant peiner, et tant souffrir?
(Maria Chavdelaine, 189)
Ce n'est pas le manque de patriotisme qui pousse l'emigrant canadien vers les
Etats-Unis; ce n'est pas l'amour exagere des richesses ni I'appas d'un gain
enorme; ... c'est le besoin, l'inexorable besoin d'avoir chaque jour sur la table le
morceau de pain nbcessaire pour nourir sa famille (Jeanne la Fileuse, 122).

A partir des armPes 1820 mais surtout aprhs la guerre de la succession amCricaine et
jusqu'aux ann&s 1930, B peu prPs un million de Canadiens franqais qui n'arrivaient plus B gagner
leur pain sur la ferme familiale ont quitte leur pays ancestral pour travailler dans les usines et les
moulins de la Nouvelle-Angleterre. Craignant l'effet de cette "grande saignCef' sur la province de
Quebec, les Ccrivains, les hommes politiques and le clerge se sont servis d'une ideoIogie
nationaliste, patriotique et religieuse qui glorifiait la vie ag~icolepour convaincre leurs
compatriotes A rester.
Plusieurs romans Ccrits pendant cette pQiode examinent cette question d e rester ou de
s'en aller et ainsi illuminent les contextes historiques dans lesquels ils ont kt6 ecrits et qu'ils
continuent a refleter. Dans son roman Leanne la Fileuse (1878)' Honor4 Beaugrand insiste sur la
nCcessite matQielle de ces departs et emploie en partie une idCologie pro-capitaliste pour
dCfendre les Canadiens franqais qui ont choisi de partir, ainsi que le systPme politique et
Cconomique arnQicain qui a encourag6 leur 6migration. D'autre part, dans son roman Maria
Chapdelaine (1914)' Louis HPmon affirme le contraire en se servant des voix de la nature, de la
tradition et de la Survivance pour elever au niveau du mythe ceux qui ont choisi de rester sur
leur sol natal.
Pendant une crise d e foi vers la fin de Maria Chapdelaine, Maria se pose cette question:
"Pourquoi rester 1%et tant peiner, et tant souffrir lorsqu'on pouvait s'en aller vers le sud et vivre
heureux?" Un journaliste franfais qui a habite la province de Quebec pendant moins de deux
ans, Louis Hemon, a en quelque sorte su capter cette question-clP de deux gknerations de

Canadiens fran~aiset &en faire un roman qui deviendra un grand classique du Quebec, mieux
Ccrit et plus important que tous les romans de la terre qui l'avaient prCcCd4.
C'est un journaliste canadien-franqais de la Nouvelle-Angleterre qui semble avoir eu la
reponse. Dans Jeanne la Fileuse, Honore Beaugrand ecrit:
Ce n'est pas le manque de patriotisme qui pousse 1'4migrant canadien vers les
Etats-Unis; ce n'est pas l'amour exaghrd des richesses ni I'appas d'un gain
enorme; ... c'est le besoin, Ifinexorablebesoin d'avoir chaque jour sur la table le
morceau de pain necessaire pour nourir sa farnille (122).
La premikre partie de cette thkse examine l'histoire et l'historiographie de l'emigration,
surtout les facteurs d'ordre socio-economique et d6mographique au Canada qui ont poussd un tel
nombre de Canadiens frangais a 4migrer entre 1820 et 1930. Ensuite elle examine aussi les forces
&attraction de la Nouvelle-Angleterre et la situation des Cmigres, en considQant aussi une
alternative B I'dmigration: le mouvement de la colonisation et la rapatriation. La conclusion de la
premikre partie analysera l'ideologie principale de cette periode, la Survivance, par rapport B
Yemigration et A l'ideologie rivale, le capitalisme.
La deuxihme partie, aprks un coup d'oeil sur le genre du roman de la terre, suivra
l'analyse B la fois litteraire, historique et critique de Jeanne la Fileuse et de Maria Chapdelaine.
L'intbr6t sera surtout A la facon dont Beaugrand et Hemon traitent les thkmes de l'emigration et
de la Survivance et comment ils justifient le choix de rester ou de s'en aller. En poursuivant une
perspective qui est en partie feministe, cette etude se tournera vers la question de comment
chaque bcrivain masculin utilise son personnage principal feminin pour developper son message.
L'analyse des thhmes principawc de chaque roman et des aspects IittQaires suivra. Ceux-ci
comprendront I'intention de l'auteur et le lectorat B qui le roman etait destine; le r61e de
l'ethnographie et du documentaire; le developpement des personnages et le dQoulement de
l'intrigue; le langage et le symbolisme. En dernier lieu, la these propose &valuerla valeur

litteraire de chaque roman dans le but de comprendre comment les elements litt6raires
contribuent A (ou diminuent) la signification du roman.
Si Beaugrand et Hkmon offrent des messages opposPs sur la question de l'emigration, il y
a neanmoins des parallhles entre eux et entre leurs romans. Dans une certaine fagon, les auteurs
ont une formation semblable: ils sont tous les deux des journalistes qui dbcrivent l'endroit qu'ils
visitent pour un lectorat de leurs compatriotes et qui ont public! leurs romans en feuilleton.
Egalement, Jeanne la Fileuse et Maria Chapdelaine peuvent 6tre consid6rCs des romans
historiques, rPgionalistes et ethnographiques qui font en quelque sorte un exercise semblable. 11s
offrent tous les deux des details ethnographiques et une valeur documentaire. 11s s'expriment
dans un langage evocateur pour creer de belles descriptions des lieux. Finalement, ils mettent en
sckne des herdines qui dCcident de rester ou de quitter aprhs la mort d'un parent.
Le roman qu6bCcois est intimement lit! a I'histoire. Quel est le r61e de la IittQature pour
comprendre les PvPnements historiques? Quel est le r61e de I'histoire en illuminant la
IittCrature? Ce sont des questions plus larges implicites dans cette etude interdisciplinaire.

PARTIE I. L'HISTOIRE ET L'HISTORIOGRAPHIE DE L'EMIGRATION.

Chapitre 1:
Aller au coeur de la question:
Une analyse historiographique des causes de lfCmigration

A partir des annees 1820 mais surtout apres la guerre de la s6cession arnQicaine et
jusqu'aux annees 1930, A peu pr&sun million de Canadiens fran~aisqui n'arrivaient plus a gagner
leur pain sur la ferme familiale ont quitte leur pays ancestral pour travailler dans les usines et les
moulins de la Nouvelle-Angleterre. Ceux qui sont partis ne sont pas tous all& en NouvelleAngleterre ou mCme a m Etats-Unis. Quelques-uns se sont install6s B Montreal, d m I'ouest
canadien ou dans le mid-ouest des Etats-Unis. En plus, les Canadiens fran~aisne venaient pas
uniquement du Quebec; 23%dJentreeux provenaient d'autres provinces (Ramirez, La Ruee vers
le Sud 98-100). Neanmoins, la plupart de l'kmigration canadienne-franqaise provenait du Qu6bec
et se terrninait dans la Nouvelle-Angleterre, et ce mouvement formera la base de cette etude.
Cette emigration massive constitue un episode-cle de l'histoire du Quebec ainsi que de la
Franco-AmQicanie. Albert Faucher la considhre l'6venement majeur dans l'histoire du Canada
francais pendant le dix-neuvikme sihcle (Ramirez, On the Move 12). Les historiens estiment que
900,000 gens ont quittk le Quhbec pour les Etats-Unis entre 1840 et 1930 (Roby, "Un Quebec
emigre aux Etats-Unis" 126; Courville et Seguin 15). Jacques Rouillard suggere que plus d'un
million ont kmigrk entre 1830 et 1930, et que dix pour cent de la population de la province est
parti pendant les trois dernieres decennies du dix-neuvieme sihcle (11). Selon Courville et
Seguin, c'etait un mouvement qui a atteint son apogee pendant les trois dernieres decennies du
sihcle, quand plus de 400,000 sont parties; 150,000 pendant les annees 1880, le sommet de l'exode

(15). Avant 1900, selon Susan Trofimenkoff, les Canadiens franqais comprenaient dix pour cent

de la population de la Nouvelle-Angleterre (138).
Ce premier chapitre evalue les arguments et les interpretations de divers historiens du
vingtieme sihcle en ce qui concerne la situation socio-kconomique et demographique au Canada
qui a provoque un tel nombre d e Canadiens francais a kmigrer pendant cette pQiode, se
concentrant sur le type principal d'bmigration qui s'est produit, i partir d'un milieu agricole au
Qubbec vers un milieu urbain en Nouvelle-Angleterre.
Au premier coup d'oeil, les causes apparaissent bvidentes et traditionnellement on a
donnk des explications simples, telles que "agriculture arrikrke" ou "crises agricoles."
Cependant, une analyse de plus prks montrera que, d'abord, les causes etaient beaucoup plus
complexes que I'on ne moyait traditionnellement, et ensuite qu'il y a eu toute une garnme
d'interprktations historiographiques aussi diverses qu'il y a eu de perspectives sur I'histoire
canadienne. En evaluant les diff6rents points de w e , cette analyse pourrait ainsi nous permettre
de choisir celles qui donnent la perspective la plus vraie et la comprbhension la plus large des
causes de l'bmigration.
En entreprenant cette btude, la question principale ktait: comment mieux comprendre la
situation au Qukbec qui a provoqub l'emigration? En poursuivant cette question, plusieurs
autres questions historiagraphiques secondaires se sont prksentbes: comment caractkriser et
catbgoriser les diverses interprktations des faits et bvbnements? La perspective des historiens
franco-americains etait-elle diffQente de celle des historiens du Quebec? Et finalement, qu'est-ce
que cette diversit6 d'interprktations pourrait dire des tendances de I'histoire canadienne et
franco-americaine?
Qu'est-ce qui donc a provoque cette &migrationmassive qui a jete pres d'un million de
Canadiens franqais du Quebec en Nouvelle-Angleterre entre 1820 and 1930? Bien qu'il existait

des facteurs politiques, la plupart des hstoriens appuient sur des facteurs d'ordre socioeconomique et demographique. Cependant, les interpretations varient selon la facon d e
repondre de qui en etait la cause. Parmi les hstoriens quebecois, nous pourrions peut-Gtre
commencer par regrouper ces interpretations par categories ou ecoles: d'abord, la perspective
liberale de l'ecole de Laval, ou souvent pareillement, celle des anglophones; deuxiemement, une
perspective nationaliste exprimee par les hstoriens de l'ecole de Montreal; troisikmement, une
perspective revisionniste qui s'informait des dkveloppements dans les etudes interdisciplinaires
et en histoire sociale, et quatrikmement, une demarche neo-marxiste qui a informe l'ecole de
Montreal ainsi que les Rkvisionnistes.
La perspective liberale contient souvent des details et une analyse trks utiles, mais elle a
tendance a etre deterministe et 21 se concentrer etroitement sur le Quebec, mettant l'accent sur les
crises agricoles cornme la cause determinante et condamnant souvent l'habitant pour ses
techniques agricoles d4modees et pour ses habitudes de luxe qui entrainaient la dette. La
perspective nationaliste ajoute une dimension ethnique et nationale essentielle a la question, mais
elle met egalement l'accent sur le Quebec et pourrait paraitre fataliste, condamnant les
conquerants anglais Lout en rendant les Canadiens franqais victimes. La vue revisionniste, et
parfois la vue neo-mamiste, prend une perspective plus large dans laquelle ces migrations kaient
inevitables dans le mouvement d'une sociCtP rurale vers le capitalisme industriel. Cette
perspective est continentale, voire internationale dans sa portee et permet m i e n ce que les
historiens contemporains appellent I'agentivite aux acteurs, evitant la condemnation, B moins que
ce ne soit de critiquer implicitement I'industrialisation. Comme categorie finale, les historiens
franco-americains ont tendance A melanger les elements de toutes ces Pcoles tout en maintenant
une perspective unique personnelle.

Ce qui est devenu une demarche traditionnelle a ce sujet pourrait se resumer rapidement
dans un article qui date de 1950 par l'historienne amkricaine Iris Saunders Podea, qui cite une
detresse kconomique provoquee par la situation malencontreuse dans l'agriculture au QuPbec.
Celle-ci ktait caracterisee par les techniques desuetes des habitants et un ktat arri4re d'agriculture
en plus d'un sous-dkveloppement de I'industrie (366-7). Ce qui est 4vident au lecteur moderne
sont les jugements de I'ecrivain, la fagon dont elle semble b l h e r l'habitant pour ses techniques

Une analyse plus complexe qui semble incarner ce point de w e traditionel des causes de
l'emigration est L'Histoire Economique et Sociale du Oubbec, 1760-1850 de

ema aid Ouellet.

I1

presente un portrait plus complexe du problhme pendant la periode embryonnaire des premibres
dkcennies du dix-neuvikme sikcle. Cependant, comrne Podea, et de facon typique de l'ecole de
Laval, il traite les habitants d'une faqon assez dkterministe et semble les rendre responsables de
leurs probl&mes.
Nommant des crises agricoles comme la cause principale de I'emigration, l'analyse de
Ouellet demontre un nombre de facteurs dkmographiques et socio-kconomiques inter-lids et tres
complexes cornme causes de l'emigration pendant la premigre partie du sigcle. D'abord, il note
une croissance exceptionnelle de population, tandis que "l'exigiiite du territoire seigneurial" et
"la politique restrictive des seigneurs en matihre de concession de terres" ont entrain6 le
surpeuplement des seigneuries et la subdivision des terres. Deuxikmement, I'epuisement des
sols, des crises cycliques et de mauvaises rkcoltes successives ont provoquP un "malaise
agricole." Tous ces facteurs ont contribu4 21 une pauvret4 rurale qui 6tait aggravee par un
endettement croissant. Finalement, il propose une concurrence pour les terres et le travail de la

For Podea, the "economic distress" of the period was caused by the "dismal outlook" of Quebec
agriculture which included "wasteful farming techniques," habitants "pursu[ing] their old
methods of soil depletion, and a "backward state of agricultural affairs," in addition to the
underdevelopment of industry.

part des nouveaux immigrants des Yes Britanniques, surtout de l'Irlande, ce qui exacerbait les
tensions dCmographiques et e t h q u e s (469-474).
Comme source majeure de la crise, Ouellet cite "la dCchCance de I'agriculture" au
moment m@meou le taux de natalite montait rapidement. Ouellet decrit ainsi le probleme:

Depuis trop longtemps croissance economique et croissance demographique
allaient a l'encontre l'une de l'autre ...Une telle progression, peu en accord avec
la conjoncture agricole et avec les disponibilitCs du terroir seigneurial, ne pouvait
qu'avoir de graves rCpercussions Cconomiques, sociales, et dCmographiques
(469).
Les seigneuries avaient Ct6 exigues et hostiles au dkveloppement depuis 1815 et des migrations
pour des raisons Cconomiques datent des annees 1820, selon Ouellet. I1 cite, en cornparaison, une
quantite rklativement insignifiante $&migration pour des raisons politiques aprks les RevoItes de

Selon une enqu6te gouvemementale de 1849 qui visait a cemer les causes de
l'kmigration, Ouellet ajoute encore un facteur de la pauvretk rurale: l'endettement paysan cause
par "la propension Q acheter des objets de luxes A credit." "L'appauvrissement de la classe
agricole," bcrit-il, "n16tait pas un phknomene uniquement lie aux dkficiences de la production
mais aussi aux habitudes de luxe, depuis longtemps contractees..." I1 cite 1'Abbe Ferland de

Le luxe ...se r6pand d'une manikre dCplorable dans nos campagnes ... La
propension 5 acheter des objets de luxe B credit, provoqu6e par le nombre
effrayant de ceux qui font aujourd'hui le petit commerce dans les campagnes et
qui ... forcent par toutes sortes de moyens le dkbit de leurs marchandises et
endettent les pauvres cultivateurs et artisans de nos campagnes [qui] ne pouvant
s'acquitter sont poursuivis et ruin&. 11s tombent dans le d6couragement, et vont
chercher fortune en pays &anger (474-475).
Ouellet continue:

Le goGt du Iuxe, invet6rP parmi la masse, ajoute I'endettement des ruraux. D6s
lors, on comprend mieux la composition de cet exode rural. Des jeunes

incapables d'obtenir des terres, des cultivateurs endett&s,des agriculteurs assez a
l'aise mais dPcourag6s pas la succession de recoltes d6ficientes et des artisans
ruraux rPduits B la misere par I'effondrement du revenu de leurs clients (aid).

Dans son evaluation de l'endettement rural, Ouellet reflkte les critiques clericales de
I'&poque. Pourtant, il diffhre quelque peu de ses sources dans son interprkation en disant que
"ce luxe, qu'on condamne tout au long de[s annees 18401, n'avait pas uniquement sa source dans
les gofits somptuaires de I'habitant" (474-475). Le declin dans I'agriculture avait &rod&
l'independance traditionelle de I'habitant, par laquelle la famille rurale pouvait subvenir 21 ses
besoins, satisfairea m demandes du seigneur, avec peut-&re un peu de reserve pour IIPchange.
En m6me temps, la croissance du commerce like 2I des offres de crPdit a tent6 les habitants 6 faire
des achats B credit dont ils ne sauraient pas s'acquitter. Nous savons que cet endettement a pris
la forme dfhypothkquessur la ferme farniliale. C h i t donc pour payer leurs dettes qu'un grand

nombre de Canadiens franpis ont Pmigr6 a m Etats, esperant ainsi gagner assez pour repayer ces
dettes B leur retour. Ces dettes etaient contractkes a des taux usurieux, ce qui aggravait le
problkme.
Ecrivant independamrnent de Ouellet A la m@mekpoque, Ralph D. Vicero a produit une
analyse sdminale du sujet dans sa thhse de doctorat de 1968, une analyse gkographique de
l'drnigration canadienne-franfaise vers la Nouvelle-Angleterrependant la p6riode de 1840 A 1900.
Malgr6 que Vicero offre beaucoup de details ghographiques et d6mographiques utiles et malgrk
qu'il ait fait "la premiere contribution scientifique majeure"

A l'etude de l'kmigration canadienne-

fran~aiseen Nouvelle-Angleterre (Ramirez, On the Move 4), sa comprPhension historique semble
hztive et peut-Gtre influencee par des pr6jug6s canadiens-anglais.
Dans son dvaluation des conditions au QuPbec qui ont provoque une telle &migration,
Vicero cite le rapport de 1839 du Lord Durham, qui a caracthise le systkme canadien-francais
d'agriculture comme le pire rnkthode en agriculture I? petite 6chelle. Parmi un grand nombre de

dbfauts, les habitants se montraient deficients dans trois domaines principaux, selon Vicero: ils
ne pratiquaient que tres peu la rotation des cultures; ils ne se servaient que peu du fu.mier; et ils
demont~aientun manque de comaissances appreciables dans l'elevage du betail (27). Une
citation directe donne la saveur de son argument, avec ses jugements n6gatifs de I'habitant:

The inefficiency of the habitant was also reflected in the careless and superficial
manner in which he tended to other farm tasks. The preparation of the [soil.] was
usually defective since the plowing was carried out in a traditional and
unprofitable manner and the harrowing haphazardly performed ...the canadien
farmer appeared to be heedless of the innovations which were improving the
performance of farm implements elsewhere (27-28).
En cherchant les causes de ces mbthodes arri&r&es,
Vicero considere brievement un
argument de Lionel Groulx, et le rejke aussitbt. Groulx prbtendait que l'agriculture quebbcoise
Ctait dans un btat miserable parce que depuis la ConquGte, elle avait "vecu trop longtemps replie
sur soi-mCme, en dehors des courants de vie, sans renouvellement possible de sa technique ou de
ses methodes ... [et ainsi] ne pouvait aboutir qu'h la dbgenerescence dans la lamentable routine"
(Groulx, 64). Vicero rejette ce raisonnement et se toume vers des observateurs qu'il trouve plus
perspicaces: il cite Lord Durham, qui, selon lui,
went to the heart of the matter when he said of the canadien farmers, none too
tactfully, that 'they clung to ancient prejudices, ancient customs and ancient
laws, not from any strong sense of their beneficial effects, but with the
unreasoning tenacity of an uneducated and unprogressive people' (33).
Donc, Vicero croit que Groulx, un historien nationaliste canadien-fran~aisimportant, n'a pas su
d6terrniner les causes precises de la question. Au m i k e temps il considere plut6t le Lord
Durham, qui, aprks une connaissance de tres courte dur& a prononce les Canadiens fran~aisune
race sans culture et sans histoire, une source fiable pour Plvaluer le caractere canadien-fran~ais.
Cette evaluation sommaire manifeste un pr6juge anglophone et suggere que Vicero lui-m@mene
parvient pas Q aller au coeur de la question. Son choix de mots est bon; nous devrions tenter
d'aller au coeur du problhme. Mais on devrait viser de le faire sans jugement ni prbjuge.

Tout comme Ouellet, Vicero adopte une vue traditionelle qui s'informe largement d e
jugements negatifs de l'endettement de l'habitant entrahe par son goOt du luxe. I1 cite sans
comrnentaire I'historien clerical F.B.A. Ferland, qui remarquait la tendance de I'habitant de
s'endetter en achetant des objets de luxe (45). Comme I'a d4jB remarque Ouellet, cela accablera
de dette un grand nombre d'habitants, mais comme lui et Vicero ont tous les deux remarquk les
Canadiens etaient eux-msmes responsables de cela.
Le meilleur antidote a m lacunes de I'ecole de Lava1 est, bien sGr, If6colede Montrkal. A
partir de Frangois-Xavier Garneau au milieu du dix-neuvieme siecle, l'historiographie du Quebec
a eu pour la plupart un accent nationaliste, appuyant sur la Conquste et la decapitation de l'elite
frangaise, qui pour la plupart est retournee en France (Brunet 5). Les representants principaux de
la penshe nationaliste au vingtieme sihcle, I'historien-prstre Lionel Groulx et I'ecole de Montrhal,
ont concentre leur attention sur des facteurs socio-economiques d'un point de vue nationaliste.
Bien que leur perspective soit nationaliste, elle contenait aussi un element marxiste ou
neo-marxiste. Une des transformations les plus importantes du dix-neuvi6me sihcle en Amkrique
du Nord ainsi qu'en Europe a 134 le mouvement du ruralisme vers le capitalisme industriel.
Cornme l'kcrit Alexander Groth dans Major Ideologies, le m@meprocessus profondement
traumatique est arrive I i oh l'industrialisation se produisait:
massive urbanization; great population increases; ... [the] rise of new social
classes, workers, white and blue collar employees, bureaucrats ... Poor farmers
were...displaced from the lands which they and their families had tilled for
generations ... no longer able to earn a livelihood in the countryside against the
competition of the larger, richer, more efficient 'capitalist' farmers (29, 33).
Leur sort etait la pauvreth, la degradation et le dkacinement vers les centres industriels (33). En
plus, comme Groth explique, le capitalisme a simplifie et polarise la structure d e classe de toute
societe qu'il a penetre, tirant des legions de gens ruraux vers le prolhtariat (74). Le r61e d'une

interpretation socialiste ou marxiste semble Pvident: en termes marxistes, il s'agit de la
proletarianisation de la campagne quebecoise.
Bien que l'6cole de Montreal n'ait pas saisi ce qui pourrait s'appeler la compr&hensionla
plus large de ce phenomene, ils ont certainement compris l'essentiel: I'id6e de proletarianisation.
11s ont clairement compris que les Canadiens fran~aisdevenaient le prolktariat d'une classe
capitaliste largement anglophone.
En tentant d'expliquer "notre allure 2 retardement, dans le domaine economique en
particulier," Groulx discute "la decheance incessante de notre classe moyenne; [ou] le d6soIant
acheminement [depuis 1850, h peu prBs] des petits propri6taires agricoles vers le prol6tariat." I1
caracterise ce processus comme une "d6gringolade [par laquelle] un peuple en majorit6 paysan
est devenu un peuple en majorit6 ouvrier. La classe moyenne, oG s'appuie d'ordinaire l'Plan vers
les classes supAieures, ne cesse d'accroke des classes inferieures." En plus, il voit une
resignation chez "des masses populaires...au prolkariat perpi5tuelIu"content[s] d'obeir a un
maitre, surtout si ce maitre est u n &rangeru (Groulx 57).
Ronald Rudin demontre que Groulx, bien que pr&tre,est venu A croire fermement dans le
r61e cent-ral de facteurs d'ordre socio-6conomique pendant la pkriode oh il presidait B la
conference de 1931 "La ddchPance de notre classe paysanne" citde ci-dessus. Selon Rudin, il a lie
la prolkarianisation des QudbCcois au dCclin de l'6conomie agricole, mettant la responsabilite du
declin sur la ConquGte:

...he blamed the British rulers for assisting English-speaking merchants involved
in the staple trades [while neglecting] Quebec agriculture, which...left to its own
devices for far too long[, ...I had become a marginal activity, [lacking] the means
for its own renewal.' English culpability also extended to the conquerors'
monopolization of new lands and subversion of the seigneurial system. Quebec
had become 'a land in which agricullral activity could not expand, 'leaving little
choice but to move to factories either at home or in New England' (Rudin 60).
L'ecole de Montreal qui a 2 la fois developp6 et diverge de I'oeuvre de Groulx pendant
les annPes 1940 et 1950, continue de reflPter sa perspective nationaliste. Quant aux problhmes
concernant les techniques agricoles et le manque d'accits aux terres, Maurice Sbguin ajoute que

l'agriculture canadienne-franqaise avait et4 contrainte par un march6 faible. Les origines de la
crise, selon Skguin,

cannot be found in the agricultural sector. To understand the abandonment of
our farms, one has to look beyond questions pertinent to the accessibility and
productivity of land ...It is time we looked at the obstacles to our participation in
commerce and industry (Rudin 70).

Pareillement, Guy Fregault croyait qu'une consideration de la condition canadiene-franqaise
devait commencer avec la Conquste, comme il I'a d4monh.6 dans les Gray Lectures 11universit4
de Toronto en 1952:

In the aftermath of [the] Conquest, French Canadians had fallen back on their
farms 'not because they liked it, [but] because they had to' given the
monopolization of economic power by English speakers. As time went
on, ...Quebecers began to see this rural existence as a fate that providence had
reserved for them [which FrPgault considers] little more than a myth that helped
them [cope with their situation] (Rudin 105).
L'6cole de Montreal ajoute une perspective nationaliste essentielle, qui a beaucoup
contribue a promouvoir les changements politiques et socio-economiques de la Revolution
tranquille. Mais tout comme 1'6cole de Laval, elle se concentre etroitement sur le Quebec, msme
de faqon deterministe avec, selon Rudin, une tendance a reduire l'histoire du Canada franqais "to
a saga of futility in the face of daunting, impersonal economic forces" (107). Elle ne cherche pas
une comprehension plus large du problkme ni une explication trbs loin du Quebec pour les
causes de l'emigration.
Cependant, malgre les "crises agricoles" souvent citees, les historiens rkvisionnistes ont
commenc4 a decouvrir que la terre nf6tait pas forchment en baisse de productivite a travers le
dix-neuvihme sihcle. En effet, la productivit6 s'accroit, mais il se produit aussi des changements
structuraux plus importants. Comme le signale Gerald Brault, "French-Canadian society was
gradually undergoing a transformation from a subsistence to a market economy" (8).
De m@meque Ouellet, les historiens revisionnistes Serge Courville et Normand Skguin
citent une augmentation rapide de la popuIation par une croissance naturelle ainsi que par

l'immigration de 1815 A 1840. Cette densitk de population croissante et les nouvelles pressions
qu'elle exerce sur la terre entrainent des mouvements migratoires vers les terres seigneuriales et
les cantons de I'est. NCanrnoins, la perspective de ces historiens s'etend, puisqu'ils citent aussi
une activite economique croissante et la pouss6e vers I'Cconomie du march6 des ann6es 1840
jusqu'en 1900. 11s voient ces Cvknements comme faisant partie d'une evolution plus large du dixneuvihme siecle; c'est A dire la transformation d'une econornie rurale de subsistence a une
economie urbaine du march&. En mGme temps, pendant la deuxieme partie du sihcle le QuPbec
etait ddbordC par les exigences dCmographiques: I'agriculture se transformait; les nouvelles
terres Ctaient de plus en plus distantes des regions centrales de la province et la croissance
urbaine etait inegale et incapable d'absorber la population en surplus de la campagne. Seulement
a la fin du siecle ces facteurs d6mographiques internes seront-ils soulagks par I'industrialisation
croissante l'intCrieur de la province (15).
Courville et SCguin ont aussi commencd B examiner les facteurs sociaux qui resultaient de
ces transformations rapides de l'economie rurale, remarquant par exemple que la baisse de
petites productions agricoles en faveur de grandes productions agricoles entrahera le
dkplacement et puis le ddracinement des petits producteurs agricoles. Les adaptations de
techniques agricoles entraheront des gains importants en productivite aprhs 1850. Mais si ces
changements signifient le progrhs Cconomique dans un sens plus large, ils n'ameliorent pas le
sort du petit producteur agricole (17-18). Au contraire, ce d6veloppement commercial
contribuera au probleme de I'endettement rural, alors qu'on achkte plus de marchandises ?I
crCdit. Le prix des terres d6veloppees a augment6 et il est devenu de plus en plus difficile
d'amkliorer son niveau de vie, de payer ses dettes ou d'acquerir des terres. Parmi ceux qui
n'arrivaient pas A r6oudre ce dilemme, un grand nombre a ht6 force d'abandonner l'agriculture
ou au moins leur ferme (21-22). Les auteurs r6sument la transformation: "Village society would
increasingly become a satellite of the city and hence its role as a centre of the rural world would
decline" (24).

Donc, comme Courville et S6guin ont sugg6r6, ce n'6tait pas simplement une question de
crise ou de malaise agricole, mais plut6t de transformation de I'agriculture pour subvenir aux
besoins d'une kconomie du march6 urbain. L'ironie est que pendant qu'un si grand nombre de
Canadiens franqais etaient pousses de leurs terres, ces terres devenaient en realit6 plus et non pas
moins productrices.
De meme, dans Les Franco-Americains de la Nouvelle-Angleterre, Yves Roby observe
que les fermiers "les plus dynamiques" ont repondu aux nouvelles demandes du marche:
"sensibles aux conditions du march&,...ils n'hesitent pas a moderniser leurs techniques et a
m&chaniserleurs exploitations" (16). Mais le processus mGme de modernisation a aggravb les
difficultes des ouvrieurs agricoles, comme l'illustre ce tkmoignage d'un vicaire cit6 dans le
rapport du cornit6 sur I'emigration de 1849:
Depuis sept ou huit ans, on p r o m h e dans nos campagnes des moulins B battre
que I'on transporte de grange en grange, en moyennant lesquels on fait en 4 ou 5
jours I'ouvrage de deux ou trois mois; une foule de pauvres qui gagnaient leur
pain cet ouvrage sont maintenant desoeuvres et crkvent de faim (16).
De plus, Roby montre que le problhme de dette provient de cette tentative de moderniser
I'agriculture en reponse aux forces du marche. Les fermiers ont emprunt&/souvent a des t a m
d'intQ&t usurieu, ce qui les a laiss6s vulnerables awc prix bas pour leur culture ou a m
mauvaises recoltes. Souvent ils ne pouvaient pas s'acquitter de leurs dettes, qui a parfois
entraM la saisie de leur bien hypotheque ou leur emigration aux Etats pour l'hiter (17).
Roby offre plusieurs preuves pour montrer que l'agriculture a fait des progres pendant
cette pkriode, y compris par une specialisation progressive. Par exemple, l'industrie laitikre est
devenue "l'kpine dorsale" de l'agriculture qu6bkcoise (1981,lO). Mais "[eln se spkcialisant, Ies
fermiers ont accru leur dependence a regard du monde extQieur," pretend Roby (Ibid, 11). Ils se
sont rendus spdcialement vulnQable en empruntant pour des termes courts B des taux de 8,10 et
12% et quand ils n'etaient pas capables de payer leurs dettes, ils etaient obliges de les renegocier a
des taux d'intQet de 15 ou 20% et souvent plus. Une source cite un chiffre de 72% (Ibid 12-13).
Cela a provoqu6, selon Roby, "la spirale infiationniste des taux d'int6rGt, le dhcouragement et la

desertion des campagnes," "le cycle infernal de l'endettement, du decouragement, et des departs
vers les Etats-Unis" (13-14). Roby conclut en observant que "ceux qui se sont resign& [A emigrer]
6taient des gens pour qui le prksent kait insupportable et I'avenir sans issue aucune," mais il
ajoute une note d'agentivite en concluant, "C'btait aussi des gens qui acceptaient les idees de la
socikte ambiante et qui estimaient que la solution A leur problhme devait venir d'eux-memes "
(19). De meme, I'historien franqais Fran~oisWeil decrit l'emigration a m Etats non seulement
comme une simple n6cessit6, mais une marque de courage et d'esprit d'enterprise (17).
Les historiens qui prennent une perspective plus large et geographique de l'emigration
font tous remarquer que les Canadiens francais n'etaient pas les seuls B emigrer pendant cette
periode et les placent dans le contexte des mouvements 6normes des migrants de la NouvelleAngleterre vers l'ouest ou les Europeens vers I'Amerique du Nord (Brault 52; Rouillard 21;
Trofimenkoff 133; Rarnirez, On the Move 8).
Bruno Rarnirez les place dans la perspective la plus large de tous, une perspective
geographique et socio-kconomique qui voit les emigres participant dans quelques-unes des
transformations les plus importantes associees a la naissance et la consolidation du capitalisme
industriel, et ainsi servant aussi a transformer les regions dans lesquelles ils se d6plagaient (.bid
11). En considerant I'kmigration ainsi, il va Ie plus loin en examinant critiquement le milieu
socio-economique des habitants alors qu'il defend les participants de b l h e et leur attribue
I'agentivit6 la plus &endue.
Un des buts principaux de Ramirez est d'enlever l'image traditionnelle du Quebec
comme societk folklorique statique par rapport i une vue plus dynamique de la NouvelleAngleterre urbaine. Dans la plupart des btudes de la migration, dit-il, le Quebec rural reste dans
I'arrihre-plan comme terme de refhence stQbotypique pIutBt que d'entite historique vivante dont
les mutations sont une clP de I'histoire de la migration (15).
Dans une etude de cas du comte de Berthier au Quhbec, Rarnirez cite le developpement
progressif du secteur commercial de son agriculture ainsi que la proletarianisation croissante
d'une large partie de sa population (24). Bien qu'il admette qu'il y avait de la stagnation

economique dans le comte de Berthier, Rarnirez conteste la m e traditionelle qui en blPme les
fermiers: "Whatever some historians may have said about the alleged backwardness of Quebec
agriculture, one can hardly see the signs of economic stagnation in this stratum of farmers" (25).
I1 considere plut6t le flux massif de migration hors du comte le rQultat direct des pressions
demographques qui ont entraine la marginalisation et la proletarianisation d e certains secteurs
importants de la population rurale (38).
Sinformant d'une perspective neo-marxiste, Ramirez va le plus loin en evaluant les
cons6quences socio-Cconomiques de ces transformations du dix-neuviGme sikle, citant la
prolCtarianisation rurale comme une pr6-condition-cle pour la naissance et la persistence de la
migration (139): "The progressive penetration of commercial capital into rural Quebec had
accelerated the emergence of a clearly delineated class stratification [and] the rate of landlessness,
[thus] forc[ing] growing numbers of smallholders into a life of permanent rural subsistence and
wage labor" (142).
Cependant, influence par la pensee r6visionniste de I'histoire sociale qui est plus rgcente,
il ne permet pas cette idee de marginalisation ou d e proletarianisation de rendre les migrants
victimes. Au contraire, reflktant la tendance historique contemporaine, il Ieur attribue plus
d'agentivitk que tous les historiens avant lui. Par exemple, il offre une nouvelle perspective
interessante sur la question d'endettement rural qui provoquait IfPmigration. Dans Ia vue
traditionelle, l'endettement et I'6migration sont li4s dans une relation causale directe par laquelle
les fermiers endettes sont forces d'emigrer pour kchapper a la ruine financiere. Selon Ramirez,
on devrait mettre l'accent non pas sur le determinisme 6conornique mais sur la centralit4 de la
migration en tant que processus n4cessitant lfCvaluation et des considerations strategiques.
Ainsi, il voit les petits proprietaires dans un geste conscient, empruntant sur leurs terres comme
nantissement pour financer leur deplacement vers le sud. I1 finit donc par voir les emigres
comme des
historical actors who, while aware of the increasing marginalization into which
their agroeconomy was pushing them, overturned what for them had been a

symbol of marginality and economic hardship (their...land) into a lever of social
change (46-47).

Cette combinaison de perspectives nPo-marxistes et rPvisionnistes semble la meilleure et la plus
efficace pour interprkter I'emigration, offrant B la fois une critique rigoureuse de la conjoncture
socio-6conomique et une perspective klargie des mouvements migratoires.
I1 semble que les commentateurs franco-amCricains varient dans la sophistication de leur
traitement des causes d'dmigration du Qukbec. Puisque ce qui intdresse beaucoup de chercheurs
est ailleurs, c'est a dire en Nouvelle-Angleterre, ils ont tendance 21 offrir une perspective
traditionnelle et simplifiee de la situation au Qukbec. Dans son introduction A Steeples and
Smokestacks, Claire Quintal cite les causes traditionnelles de lfPmigration, de facon trbs
simplifide: des sols Cpuisks, le manque de routes, un climat rude; de grandes familles qui avaient
du ma1 B se nourrir sur de petites fermes, et bien qu'ils dtaient "by turns cajoled and berated into
staying in Canada," ils ont choisi df4migrer (1). De meme, si le texte de Gerard Brault offre
l'avantage de la clarte, sa vue du Quebec est ce que Ramirez traiterait de "statique," et
I'explication des causes de remigration assez superficielle.
De necessitk, peut-Stre, la perspective franco-amQicaine sur la situation au Qu6bec a dG
@helimitde. Pour em, ce n'est que l'arribre-plan de la vraie histoire: ce qui est arrive aux
emigres en Nouvelle-Angleterre. Leur perspective de I'Cmigration et de ce qui a poussC les
6migrCs A quitter leur patrie est tr&sdifferente. Elle est souvent plus personnelle, puisqu'il s'agit
de leurs ancetres qui ont PmigrP. Etre historien qu6bbcois nfemp@chepas qu'on prenne une
perspective personnelle; Roby lui aussi parle de ses anckres. Mais pour I'historien francoamQicain, c'est une question plus personnelle B cause des critiques que leurs ancCtres ont dG
subir du Qukbec et des prPjuges qu'ils ont dQ souffrir en Nouvelle-Angleterre. Claire Quintal
ouvre la preface du journal qui resume le deuxiitme colloque de I'hstitut frangais d'Assumption
College avec Ies remarques suivantes, qui dCmontrent son attitud.e personnelle envers son sujet:
"Nous savions, pour avoir 6tudiP l'histoire de notre groupe ethnique, que nos ancPtres, ceux qui

emigrerent, et dont nous sommes les filles et les fils, avaient ete vilipendes du haut des tribunes
des chaires." Elle se sent innocent& quand
par la bouche g y v e s Roby, I'injure se transforma en explication lucide ... des
veritables raisons de ces departs massifs. V e s t par desespoir que la plupart de
nos ancGtres ont kmigre,' devait-il conclure. Nous le remercions d'avoir su ...
arriver aux veritables raisons de I'emigration ... [et] de demontrer que c'est 'la
misere, le decouragement et le ch6mage qui poussent alors tant de Canadiens
fran~ais quitter parents et amis et 21aller s'entasser dans les quartiers ouvriers
des villes de la Nouvelle-Angleterre (1981,2).

De meme, on peut reconnaitre un point de vue clairement franco-americain dans
1'Histoire des Franco-Americains&Armand Chartier. D'abord il dkdie son volume "a tous ses
compatriotes francos qui ont su prksenrer le patrimoine culturel, et surtout a ceux et celles qui
l'ont enrichi...et qui continuent de l'enrichir contre vents et marees." En parlant de l'kmigration,
il enregistre une reaction assez personnelle: "Ce que cet exode recele de desarroi, de dktresse, de
desespoir, jamais nous le saurons" (19). Encore un moment d'identification personnelle avec ses
compatriotes dans cette observation, et surtout par son choix d'adverbe au dkbut de la phrase:
"Heureusement, par rapport aux immigrants europeens, Quebecois et Acadiens jouissent d'un
grand avantage gkographique" (bid).

Si Chartier offre les causes typiques de l'kmigration, il le fait sans condemner l'habitant ni
attribuer aucun b l b e aux kmigrbs. I1 dkveloppe de multiples problemes qui menaqaient
l'habitant, soulignant un manque &infrastructure et un systbme d'usure. I1 y avait

[un] manque de chemins et de ponts, l'insuffisance de march& et un systPme de
credit aux mains d'usuriers sans entrailles. De fait, I'usure est B peu pres drigke
en systeme, sans que les authorites se soucient de protkger les habitants. Face
aux inevitables mauvaises recoltes, ces derniers n'ont souvent pas le choix: ils
prohibitifs (18).
doivent emprunter B des taux dfintkr@t
Comme Beaugrand, Chartier cherche B b l h e r le gouvernement pour ces multiples problemes,
insistant sur:
l'incurie de gouvemements successifs, qui ne font rien d1appr4ciable,soit pour
rendre accessibles aux jeunes les terres de la couronne ou des speculateurs [qui
contr8laient les terres dans les cantons de I'est], soit pour amkliorer un systeme

routier tout fait lamentable, soit enfin pour contrbler les appetits dkrPgl6s des
usuriers (19).
Pour conclure, il sembIe exister un m6lange d'interprdtations parmi les historiens francoamQicains qui est peut-Ctre plus honnete dans un sens parce qu'ils ne sont pas lies a une ecole
canadienne, et qu'ils ont donc la IibertP de choisir parmi les idees de celles-la. 11s semblent
s'informer de Ieur lecture d'historiens canadiens mais aussi de la tradition orale reque de leurs
ancGtres.
Comme l'ecole de Laval, les historiens franco-amkicains depeignent la situation au
Quebec en des termes trks noires, peut-@treparce que cela aide B justifier leurs ancGtres: ils
soulignent frbquemment les crises agricoles, I'bpuisement des sols, les techniques primitives,
mais avec cette difference essentielle: ils le font pour la plupart sans b l h e r ni l'habitant ni
1'Pmigrant. Cornrne exception, Brault depeint un habitant assez ignorant, qui r6sistait
obstinement au changement; mais il ajoute que c'kait pareil pour le fermier de la NouvelleAngleterre B la mGme epoque (52).
Comrne l'ecole de Montreal, ils consid6rent comrne acquis que la Conquke Btait un
cataclysme rnajeur pour les Francais en ArnCrique du Nord; ils considkrent k i d e n t que les
Franqais etaient desavantagds economiquement et autrement par leur dCfaite par les Anglais. Et,
ce qui n'est pas Ctonnant, les historiens franco-amhricains qui ecrivent plus recernrnent ont
tendance Q adopter des perspectives revisionnistes sur les causes de Yemigration du Quebec.
"Aller au coeur de la question" n'est pas chose evidente, mais il s'agit de choisir les
meilleurs arguments de chaque kcole. Les interpretations les plus convaincantes seraient peutCtre un mhlange de perspectives qu6bdcoises et franco-amCricaines, avec des 4lements de chaque
ecole avec, comme point de depart, I'accent sur la "conjoncture 4conomiquef' de l'ecole de Laval.
Mais il est aussi essentiel de reconnaitre le r61e de la ConquGte et de la domination subsequente
de I'AmQique fran~aisepar llAmQique anglaise, comme proprose I'ecole d e Montreal. Une
demarche marxiste est aussi essentielle parce que la transformation d'une societe rurale et agraire
en societe industrielle et capitaliste etait en train de se produire. La perspective rbvisionniste

semble la plus logique; peut4tre parce que c'est la plus contemporaine et celle qui offre la
perspective la plus large et la plus capable de nous mener 21 une comprehension plus
sophistiquke du contexte de l'6poque. Pourtant I'histoire rkvisionniste est kvidemment fondPe
sur et endettee aux ecoles d'histoire qui I'ont predd6e. Le travail des historiens qu6bkcois offre
la base de cette etude, mais les perspectives franco-amkricaines offrent des r6ponses diffkrentes
mais de valeur &galeaux m6mes questions. I1 faut toutes les voix pour mieux comprendre un
processus aussi complex que celui qui se passait au Quebec pendant cette p4riode.
Pour conclure, il convient de considker un exemple prkcis, un personnage actuel d e
I'kpoque: Fklix Albert, dont la memoire a kc4 publike en 1909. Albert resume la situation au
Quhbec tout en dkcrivant son cas particulier: "Nous n'avions alors aucune terre A nous. A cette
epoque un bon nombre de nos jeunes gens laissaient le pays pour les Etats, et ce fait 6veillait les
craintes de notre bon cur4 qui 8evait souvent la voix contre cet &at de chose deplorable" (108).
L'ktude de la memoire &Albert nous donne lieu de rkconsidker les anciens stkr6otypes
concernant l'habitant canadien et l'emigre franco-americain. Dans son introduction A la memoire
&Albert, Frances H. Early ecrit:
His tale ... challenges some of the received knowledge we have about the FrenchCanadian mindset. We cannot muse over Felix's life without profoundly
questioning the notion of nineteenth-century Quebec as a traditional "folk or
"peasant" society composed of backward, noncapitalist-minded farmers (2).

Au contraire, Albert est extr6mement ingenieux, capitaliste et apte dans les affaires, aussi bien au
Quebec qu'en Nouvelle-Angleterre. A travers son autobiographie il inclut, presque de facon
obsedke, des details de ses affaires, I'argent qu'il a pay4 ou gagne ou perdu, le coQt de sa nouvelle
jument ou combien il l'a vendue; enfin, toute ses affaires en minutieux detail. Pour Early, ce
caractere dlAlbert contredit les stQeotypes du fermier canadien-franqais: "Some of the
stereotypes that have existed in American immigrant historiography of the plodding, unaspiring
French Canadian in cities like Lowell find no resonance in Felix's character" (3). En fin de
compte, peut-@treque c'est le stQeotype qui est faux.

Chapitre 2:
Les forces attractives et la situation des CmigrCs en Nouvelle-Angleterre
A cette m6me epoque, les sources se mettent d'accord sur ce qui attirait les Canadiens
franqais en Nouvelle-Angleterre: des iobs, surtout dans I'industrie textile, qui payaient bien par
rapport B ce qu'on pouvait gagner au Qudbec, surtout puisque toute la famille, y compris les
enfants, pouvaient travailler. De plus, la proximite gkographique et la transportation a bon
marche par train offraient un contact maintenu avec la mere patrie. Finalement, la transition etait
facilitee par le nombre de Canadiens franqais qui emigraient et qui reproduisaient leurs
communautes canadiennes dans leurs petits Canadas.

Dans quelles conditions les Canadiens frangais vivaient-ils et travaillaient-ils en
Nouvelle-Angleterre? Une analyse des sources suggkre que la vie 4tait pCnible, mais
suffisamment moins pdnible par rapport B leur situation au Canada pour qu'ils soient tent&
d'imrnigrer et pour la plupart de rester en Nouvelle-Angleterre. Quant a Honore Beaugrand,
cette analyse suggkre, comrne l'ont fait plusieurs critiques, que la description qu'il fait dans son
roman, quoique pas entierement inexacte, etait neanmoins excessivement idealis& et ne se
rendait pas suffisamment compte des difficultes.
La question principale semble donc: est-ce que ces ouvriers 6migr6s du Quebec ont Cte
sujets a I'exploitation dans les usines de la Nouvelle-Angleterre? Et si on constate que la reponse
est affirmative, peut-on en trouver une documentation qui saurait la traiter avec une critique
suffisamment rigoureuse? Si la position de Beaugrand n'est pas satisfaisante B cet egard, et
tenant compte du r e a l d'une perspective plus moderne, est-il possible de developper une
position apte B satisfaire ces questions?
Dans Les Franco-Am6ricains de la Nouvelle-Angleterre, Yves Roby offre une perspective
sur la situation des kmigrds canadiens-franqais qui est plus objective et plus critique que celle de
Beaugrand. Parfois ses faits contredisent ceux du journaliste romancier. Par exemple, tandis que
Beaugrand avait suggere que les Canadiens francais pouvaient aspirer aux positions de pouvoir
dans l'industrie textile, Roby insiste que

Les Canadiens franqais y occupent les ernplois les plus modestes et les moins
bien remuneres [et qul]on ne les trouve nulle part en situation de pouvoir. Les
emplois qualifies, les postes de contremaitre et de surveillant leur Cchappent
largement, quoique la situation s'ameliore progressivement vers la fin du siecle
(67).
Pour la plupart, Roby se sert des mcmes faits que Beaugrand, sauf qu'il en tire une
conclusion tres differente qui est B la fois plus objective et plus critique. Par exemple, dans le cas
du travail des enfants, Roby allegue que "les abus restent criants," surtout dans le cas des parents
qui violent la loi en mentant par rapport a l'ige de leurs enfants pour que ceux-ci puissent
travailler dans les usines au lieu d'aller A lr~cole.Voila la reponse des parents qui savent qu'on
condemne leurs actions: "qui est le plus coupable?" Roby continue l'interrogation:
Ne sont-ce pas les manufacturiers qui engagent des enfants de 8 ou 9 ans et les
font travailler comme des bCtes de somme pour un salaire minimal? Pourquoi
n'offrent-ils pas un salaire decent et juste a w adultes de ces farnilles et ne
donnent-ils pas la chance aux enfants de frequenter l'ecole? (71)

Selon ce mCme auteur, une enqucte faite en 1875 au Massachusetts "conclut a l'existence d'un
systeme de remuneration qui retribue insuffisament le chef de famille." Pour Roby, la
responsabilitk reste donc carrement chez les capitalistes des usines: "En employant des enfants
qui devraient plut8t s'instruire ou s'amuser, le manufacturier usurpe,

son profit, la future force

de travail de l'dtat" (71). En fait, il retrace le probleme a sa portee plus large: "Quant aux enfants
des migrants, qui frequentent rarement l'Pcole au dela du primaire, ils sont pour la plupart
condamnks B repeter l'experience de leurs parents" (79). Dans I'ensemble, Roby constate que "le
niveau de vie des Canadiens franqais des Etats-Unis varie entre un modeste confort et la
pauvret6," et que "le travail des enfants apparait comme un indice de gCne plut6t qu'une source
de prosperit$'

(74).

Susan Trofimenkoff constate que les Canadiens franqais ktaient prPpar6s B travailler de
longues heures comme main-d'oeuvre B paie basse dans de mauvaises conditions et qu'ils
rivalisaient avec les Lrlandais pour le classement bconomique le plus bas. Cependant, leur
acceptation de telles conditions tkmoigne de leur existence encore plus marginale au Quebec

(138). Trofimenkoff souligne I'inconvkrient de la mobilite pour les emigres: s'ils se sont

deplaces, ils n'ont pas accumulP de capital et ils n'ont fait que subsister, tandis que la richesse se
concentrait progressivement chez une minorite de plus en plus ktroite (141). Ses descriptions de
l'industrie urbaine au Quebec sont semblables B celles de la Nouvelle-Angleterre: des conditions
Cpouvantables accompagnPes d'une indcuritk totale o i toute la famille devait travailler p a c e
qu'un seul salaire ne suffisait jamais. La mobilite des Canadiens franqais et leur nombre eleve
assuraient de mauvaises conditions de vie et de travail: "Mobility kept many French Canadian
workers docile. Numbers kept them cheap." Et s'ils se depla~aientsouvent, peu d'entre eux ne
montaient l'kchelle social: "Geographic, not social mobility, was the lot of Quebec's working
class" (148).
Dans On the Move, Ramirez constate que ce mouvement d'emigration se nourrissait d e
jeunes celibataires mais surtout de familles puisque dans l'industrie textile, oh les salaires etaient
bas, une famille ne parvenait a survivre que si plusieurs membres, y compris au moins un ou
d e w enfants, travaillaient a paie (41). All6guant que les enfants-ouvriers ont jouk un rale dkcisif,
Ramirez va jusqu'a dire qu'un nombre suffisant d'enfants-ouvriers dans la farnille etait la
condition la plus essentielle pour I'emigration. Une des raisons principales du dkclin brusque en
emigration canadienne-francaise vers la fin du sikcle, continue Ramirez, 6tait les nouvelles
restrictions r6gJant le travail des enfants dans l'industrie textile (125,135). Encore une fois il offre
une interpretation qui attribue de l'agentivite a m emigres, qui, selon lui, tournaient la ressource
familiale (c'est B dire, un large nombre d'enfants) que le Canada avait condernnke en position
marginale dans un atout qui leur donnait de meilleures chances de rkussir (136-137).
Comme Beaugrand, la plupart des historiens de I'histoire sociale recente ont adopt4 une
perspective pratique et peu critique sur la situation des emigres canadiens-franqais dans la
Nouvelle-Angleterre. Par exemple, s'informant d'une cinquantaine d'entretiens oraux qu'il a
recoltes dans les annees 1980 avec des kmigrds retournes au Quebec, Jacques Rouillard ne souffle
m6me pas le mot "exploitation" et m6me s'iI reconnait quelques difficult& dans la vie des
ouvriers, il s'arrdte au caracthre positif et d6brouillard de ses informateurs. Sur les conditions du

travail, la chaleur, l'humidit6 extr@meet le bruit assourdisssant des usines, il offre deux
alternatives: soit qu'on s'y habituait, soit qu'on quittait son travail. Mais normalement, selon une
informatrice: "on s'habitue, on s'habitue" (40).
En ce qui concerne les salaires, m@mes'ils etaient bas par rapport a ce qu'on pouvait
gagner dans d'autres emplois qui n16taient pas vraiment ouverts aux Canadiens franqais,
Rouillard reflete la satisfaction de ses informateurs, sans mention de sur leur situation sociale:
"Les immigrants canadiens 6taient trhs satisfaits de [leurs] salaires," ecrit-ill et il ne va plus loin
que pour dire:
La satisfaction d e ces travailleurs s'explique en partie par cornparaison avec leurs
conditions de vie A la campagne, le sentiment d'avoir ameliore leur sort
contribuait sans doute a leur adaptation relativement facile au travail industriel
(42).

Rouillard prend une perspective simple et peu critique pour expliquer le travail des
enfants i I'usine. Les parents qui envoyaient leurs enfants a la filature, 6crit-il, "semblent avoir
transpos6 en milieu industriel I'habitude qui existait a la campagne de compter sur l'apport des
plus jeunes A I'entreprise comrnunautaire qui constitue la ferme" (44). Mais ce n'est pas parce
que les dmigrds etaient normalement contents que les historiens doivent negliger de questionner
et de critiquer leur sort.
Rouillard rel6ve une distinction importante entre la perception de I'blite et la perception
populaire de l'6migration. Selon I'6lite de 1'6poque, le clerge et la plupart des ecrivains,
I'emigration etait percue comme un "fleau": ils cherchaient a "discrkditer ceux qui quittent la
province et a tracer un sombre tableau de la vie dans Ies villes industrielles am4ricaines." Mais la
conception populaire, comme elle est r6v616e par les entretiens de Rouillard, Ctait tres diff6rente.
Selon ces 6migres, les Etats-Unis constituaient une sorte d' "Eldorado oh I'embauche 6tait facile et
le travail bien r6mun6r6." Le recrutement informel "bouche 6 oreille" "s'est av&reextr6mement
puissant," continue Rouillard, "puisque c'est par centaines de milliers qu'ils ont quitte la
province, m6me si la presse et le discours officieI essayaient de les en dissuader" (12-12).

MalgrC leur condemnation par I'dlite, Rouillard insiste qu'il n'y avait pas de reaction
negative parmi le peuple envers ceux qui ont quitte. Au contraire: "L'image des Etats-Unis etait
tellement favorable qu'il apparaissait nature1 qu'une famille quitte le Quebec pour am8iorer son
sort." En m&metemps, continue Rouillard, "les intellectuels de I'dpoque ont dchoue
compl&tementdans leur tentative d'inspirer une image negative de la vie amf5ricainet' (30). Les
Cmigrb ne se souciaient guere non plus des reactions du clergk, qui etait en apparence si
important dans la socike quebecoise de I'epoque. Souvent les kmigrds ne savaient m6me pas
qu'on leur reprochait leur depart, et "quand ils le savaient, ils n'en tenaient absolument pas
compte," dit Rouillard. Selon I'un de ses informateurs, "Ce n'est pas [les cur&] qui nous
faisaient vivre." Le plus difficile etait de quitter "des parents, des amis, un lieu d'origine pour
une terre inconnue," mais "pour la plupart d'entre em, des parents dtaient dkja kablis outrefrontibre et la proximite du Quebec leur permettait toujours un retour facile." Bien que 1'6lite
parlait frequemment d'exil, cette Cmigration Ctait moins un exil pour les Canadiens frangais que
pour des imrnigrks europCens puisque ceux-ci avaient I'occasion de garder des liens dtroits avec
la parent6 de I'autre c6t6 de la frontibre. Finalement, quoi que disait l'klite, ces emigrQ n'avaient
pas l'impression qu'ils trahissaient "la cause nationale." En effet, dit Rouillard, "sans en Ctre
pleinement conscients, ...ils prolongeaient [l'etendu du] Canada franqais dans 1'Arnerique
fran~aise"(31).
Dans I'ensemble, selon Rouillard, "l'adaptation [des emigres] a la vie industrielle ne
semble pas avoir Ct6 aussi difficile qu'on aurait pu le croire, surtout puisque leurs "institutions
hQitees du milieu rural quebecois comme la parent&,la paroisse et l'appartenance ethnique ont
facilitg la transition." Rouillard rend sa conclusion ainsi:
Le travail a l'usine pouvait 6tre penible, les journees longues et les salaires
relativement bas dans le contexte amkricain, mais pour les Canadiens franqais les
revenus gagnes Ctaient de beaucoup superieurs B ceux qu'ils touchaient dans la
campagne quebkcoise. Cet element de satisfaction leur faisait oublier bien des
misPres accolees au travail industriel (84).

Donc, les rCcits de Rouillard semblent confirmer les theories de Beaugrand: la satisfaction d'une
paie immediate et reguli&rea permis aux emigres quCb4cois de fermer les y e w aux misi.res de la
vie industrielle.
On voit un autre exemple du c6t6 positif de la situation des travailleurs en NouvelleAngleterre dans les recherches en histoire sociale de Tamara Hareven et Randolphe Langenbach,

- or Life in an American Factory City. Bien que les auteurs reconnaissent les difficult&
Arnoskean,
inhCrentes de la vie des emigres et ne nient pas que ceux-ci Ctaient exploites, le ton de leurs
conclusions est largement positif, apparemment parce que c'6tait la perspective de leurs
informateurs, mais peut-Gtre aussi parce que c'est un point de vue particulier

I'histoire sociale.

Un grand nombre de leurs informateurs ont eprouve
the wrenching movement, from isolated village life ... to a large, ethnically
diverse, boisterous New England industrial town; and from the natural rhythms
of farmwork to the speed and rigid time schedules of the industrial world (1112).
Mais les auteurs insistent que la plupart d'entre eux prefCrait la vie industrielle A celle qu'ils
avaient quittee et qu'ils avaient en plus une apprdciation r4aliste de la vie industrielle avec toutes
ses difficult& et son exploitation. Finalement, ils ont accept4 le monde moderne vers lequel ils
avaient 6tC poussCs (12).
De plus, selon Hareven et Langenbach, au lieu de la fragmentation qu'on pourrait
s'attendre de trouver dans le cadre urbain et industriel, les CmigrCs ont cultiv6 un sens de lieu
hautement d4velopp6, des relations de parent4 et d'ethnie tres etroites et m6me un attachement
profond 21 leur travail et a une identite en tant qu'ouvriers industriels. Les auteurs concluent que
malgre les difficult& et les conflits que ces ouvriers ont 6prouv&s, le sentiment qu'ils ont le plus
souvent exprim4 en ce qui concerne leur vie dans les moulins etait qu'ils se sentaient comme de
la famille (12).
Mais malgri cette notion assez id6alis4e de la situation des ouvriers en NouvelleAngleterre, il semble que, comme Rouillard, Hareven et Langenbach n'ont pas suffisamment
critique le sort des ouvriers dans un systhme capitaliste. Ils dcrivent: "Despite declining wages

and increasing job uncertainty, [the workers] preferred the industrial world to farm life, whose
drudgery and isolation they never forgot" (27-28). Cependant, les auteurs admettent que
I'insecurite ouvrihre a 136 un thbme prepondQant dans la vie des Cmigres, autant en NouvelleAngleterre qu'au Qukbec, et que la plupart n'ont jamais atteint Q la stabilite dans leur vie
ouvriere, m@meen Nouvelle-Angleterre (27).
M6me si on appreciait pour la plupart la vie industrielle, l'exploitation de ces farnilles
d'Cmigr6s est neanmoins bvidente, et c'est une question qui est n6glig6e par Hareven et
Langenbach. Selon I'informatrice Marie Proulx, "For me it was a life of glory to work in the
mills. Oh did I like it! I liked it enough to miss it when I was all done" (66). Tant mieux que le
travail lui plaisait, puiqu'elle Ctait obligee de travailler pour aider ses parents: "My father was
never able to support a family of eight children on $1.10 per day. It was miserable at first. Oh,
we were miserable. ... We worked almost like slaves" (68-70).
Les auteurs n'ont pas suffisarnment discute non plus le cofit familial, le sacrifice que la
famille a dfi faire A la vie industrielle, dont on trouve m e description dans les remarques de leur
informatrice, Mary Dancause. Aprks avoir habit6 jusqu'8 douze ans chez son oncle, qui etait
propriCtaire d'une scierie au Quebec, elle se sentait trks depaysee en arrivant chez sa propre
famille en Nouvelle-Angleterre. Tandis que chez son oncle au Quebec, on avait "a big house full
of company, it was really jolly ... but in Manchester, my father would come home, bang the door,
and go to bed. That's all he did"' (53). Si ces informatrices ont aborde les difficultes d e la vie et

la question du coat sur la famille du capitalisme, les historiens qui ont rassemblC leurs
thmoignages n'ont pas poursuivi la question.
Contrairement a m historiens qui voient la situation des emigres en Nouvelle-Angleterre
d'une perspective assez positive, Pierre Anctil d6veloppe une critique des capitalistes de la
Nouvelle-Angleterre qui semble bien mQit4. Il 6crit:
A la fin du MXihme siecle, les emplois du textile [qui ont 6tP:exPcutes pour la
plupart par les Canadiens franqais] restaient parmi les moins remunCr6s de toute
I'industrie manufacturihre en Nouvelle-Angleterre, avec les horaires tr&scharges
et des conditions de travail difficiles et dangereuses (Anctil, 1983,35).

Anctil continue: "l'industrie textile gardait une mauvaise reputation pour son embauche des
femmes a salaire inferieure et pour ses politiques anti-syndicales tres violentes" (35). Et plus loin,
il ecrit que "les QuPbPcois ont 6t4 attirPs dans le textile par la possibilitb de faire travailler les
femmes..., les jeunes et aussi les enfants ... B cause de leur position economique precaire" (Ibid).
La question se pose donc si la nkcessite Cconomique des emigres empcche la consideration d'une
position fkministe et marxiste par rapport B cette exploitation des femmes et des enfants. La
reponse en dit beaucoup a I'egard du capitalisme, si ce systeme pourrait exiger le travail de tous
les membres de la famille a partir de dix ans. N'est-ce pas une forme d'exploitation trks Ptendue
et sans relsche? C'est peut-Gtre aussi une question pour l'histoire familiale, puisque le travail 21
l'usine des femmes et de la majorite de la famille a dG avoir un effet sur la qualite de la vie
familiale, comme le temoignage de Mary Dancause cite plus haut le sugghre.
Un historien du travail, Jacques Ferland, nous donne un apercu critique du systeme
capitaliste qui a employe un tel nombre de Canadiens franqais de classe ouvriere, en examinant
de plus prhs la sant4 des ouvriers. Ferland remarque que parmi tous les groupes ethniques qui
travaillaient dans les usines a textile, c'ktait les Canadiens frangais qui le plus souvent envoyaient
leurs enfants B l'usine pour travailler. I1 constate qu'en partie A cause du nombre &lev4de jeunes
employes 2 l'usine, "this working-class... ranked as a more sickened, physically damaged people
than most other ethnic groups in North American society" (109).
Cette perspective de l'histoire du travail parait trhs valable parce qu'il semble qu'un
nombre etonnant d'historiens n'ont pas suffisarnent critique l'exp4rience des ouvriers en
Nouvelle-Angleterre, ou n'ont meme pas pose la question. Le point de depart est generalement
de comparer la situation de misere et de dPtresse que les Pmigres ont quitthe au Canada B leur
situation en Nouvelle-Angleterre. Refletant les commentaires de leurs informants, les
pratiquants de I'histoire sociale ont avouP. que le travail i l'usine etait penible, mais ils ont
toujours insist4 que c'btait beaucoup mieux que la situation que les Canadiens-frangais avaient
quittee. Neanmoins, le fait que leur situation au Canada etait si miserable ne veut pas dire qu'ils
n'4taient pas sujets B l'exploitation capitaliste en Nouvelle-Angleterre. En fait, le contraire serait

sfirement le cas, a en juger par l'exploitation de leurs homologues actuels, les 6migres
hispanophones. I1 semble qu'un point de depart plus raisonnable serait de comparer I'experience
des ouvriers canadiens-franqais en Nouvelle-Angleterrea celle des autres ouvriers et des autres
groupes ethniques, comme Ferland I'a fait dans son argument sur la santt! des ouvriers.
Pour conclure avec un point-de-vue contemporain assez critique, il n'y a pas h douter
que les ouvriers emigres du Canada franqais etaient sujets a l'exploitation dans l'industrie textile
de la Nouvelle-Angleterre. L'examen de leur situation impose une perspective qui saurait baiter
la question d'une faqon suffisamment critique: une etude basee sur l'histoire du travail ou sur
des principes marxistes et feministes pourrait mener h des conclusions plus justes. Il reste aussi B
considkrer comment et pourquoi Honor6 Beaugrand, qui Ctait aprks tout sur le champ 21 I'epoque,
n'a point vu l'exploitation des emigres en Nouvelle-Angleterre.
Peut-Stre que la perspective du r6volutionnaire qukb6cois Pierre ValIi6res pourrait-elle
expliquer pourquoi cege exploitation n'a pas traditionnellement saute aux yew. Dans son texte
radical Les nepres blancs de I'Americrue, Vallieres compare les Canadiens franqais B des nkgres:
"N'ont-ils pas, tout comme les Noirs arnericains, 6te importes pour servir de main-d'oeuvre a bon
marche dans le Nouveau monde?" (20). Vallieres trace une histoire convaincante qui montre
comment Ies proletaires queb6cois ont subi l'exploitation A travers toute leur histoire: exploit&
d'abord dans I'he coloniale par le gouvernement et les marchands de la Nouvelle-France, et
aprks la ConquGte, avec la complicit6 du clerge et des seigneurs franqais, par les marchands
anglais. Pendant les Rebellions de 1837-38, ils ont 6te exploites par les Patriotes bourgeois, et
pendant les ann6es 1860 par les politiciens anglophones de la Conf4deration. A travers le dixneuvi6me sickle, ils ont 6t6 exploit6s par les pr6teurs d'argent, ce qui, selon Vallieres, a force leur
emigration a cause de leur endettement a des taux dfint6rSts'apparentant

l'usure. Au

vingtiPme s i d e , ils ont 6t6 exploites par une invasion de financiers am6ricains. En somme,
Vallieres dbmontre de facon convaincante que, pour les proletaires canadiens-franqais, il
s'agissait toujours de l'exploitation.

Donc, mise dans un contexte historique, l'exploitation a kt4 le sort habitue1 de ce peuple;

ce qui explique comment le peuple mZme et peut-dtre aussi les commentateurs tels que
Beaugrand n'auraient pas not4 ce phenomkne comme etant exceptionnel.

Chapi tre 3:
Une alternative? Le mouvement de la colonisation et Ia rapatriation

Y avait-il une alternative cette emigration massive? L'elite eduquee et clericale croyait
que oui, au moins ils en ont propose une: la colonisation ou le developpement de la fronti6re des
terres boiskes de la province. Au lieu de fuir la province dans un exode en masse, des Canadiens
francais patriotiques devraient rester, coloniser de nouvelles terres, et maintenir l'heritage dans
leur patrie, selon IJ41ite. C'kait donc un mouvement qui avait d'Cvidentes intentions
ideologiques. L'Clite a essay6 de persuader ceux qui Ctaient dans des circonstances difficiles
d'essayer la colonisation au lieu d'bmigrer et ceux qui avaient d6jB emigre de se rapatrier.
Cependant, bien qu'il y ait eu une grande quantite de discours au sujet de la colonisation, ce
mouvement avait peu de soutien pratique et il a en grande partie echou6 dans son but
dlemp&cherI'emigration ou d'effectuer le rapatriement des emigres. Certains ont essay6 la
colonisation au lieu de Yemigration; d'autres l'ont essayke apres un skjour en NouvelleAngleterre. Mais la plupart l'a essayee sans succes avant d'emigrer en Nouvelle-Angleterre.
On estime que la moitik des Canadiens fran~aisqui avaient emigre en NouvelleAngleterre avant 1900 sont retournes pIus tard au Quebec (Vicero cite dans Brault, 82). Le
gouvemement canadien a jou4 un r6le minime dans ce retour. AprPs 1875, selon Brault, il a
finalement commend A encourager le retour des emigres en leur offrant des terres gratuites ou A
bon march4 dans la region du Saguenay et du Lac St. Jean (la region dkcrite dans Maria
Chapdelaine) et en Gaspksie, entre autres. Les societes de colonisation s'organisaient

A Montr4al

et a Quebec (82).
Selon Rouillard, un sur cinq ou jusqu'h 100,000 de ceux qui avaient kmigr4 au dkbut du
vingtiPme siPcle sont plus tard retournes au Quebec (77). Cependant, ce n'est pas l'ideologie de
rapatriement qui les a persuades de revenir, mais les difficult& de trouver du travail dans
I'industrie textile a cause de la concurrence des manufactures du sud, ce qui a entraPnC le
ralentissement et puis la fermature d'un grand nombre des manufactures du nord. Donc, selon
Rouillard, " B la fin des annPes vingt, les Etats-Unis avaient perdu l'image de terre promise" et

pendant ces moments difficiles, la terre au Qu6bec reprdsentait la securite materielle et au moins
une subsistence (80-81)~.
Selon Ramirez dans On the Move, un nombre considerable de Quebdcois n'ont eu
recours a l'emigration qu'apres avoir tenth et echoue un plan de colonisation (84). Si on peut
facilement parler d'exploitation dans les usines de la Nouvelle-Angleterre, Ramirez suggere qu'il

y en avait autant dans les terres de colonisation: "the settlers who submitted themselves to the
imperatives of the forest industry became a captive population whose conditions of livelihood
were largely determined by the lumber magnates and their agents." Donc les colons
participaient eux aussi B une economie de subsistence prolhtarianisee. Rarnirez considere cette
population proKtarianisCe produite par le Quebec rural comrne le candidat nature1 pour la
colonisation. Les difficultes de l'existence sont temoignhes par le changement constant de la
population; le nombre de departs excedant celui des nouveaux arrives (78).
Comparee a la colonisation, Ramirez consid6re Yemigration I'altemative la plus viable
parce qu'elle impliquait m e variet4 de possibilites: If6migration temporaire ou permanente; une
migration temporaire comme periode d'epreuve pour un d6placement permanent; un
d6pIacement par un individu, m e partie de la famille, ou toute la famille (81). La colonisation de
nouvelles terres a commence spontanement. Mais lorsque lJ6migration des Canadiens franlais
est devenue un exode pendant les dew dernieres decennies du dix-neuvieme sihcle, la
colonisation est devenue de plus en plus organisbe et I'objet d'interventions ideologiques de la
part de l'eglise qui a lance une vaste campagne de propagande louant la vie agraire et presentant
la colonisation comme un devoir moral (Rarnirez 81). Ramirez fait remarquer que Ie message
ideologique de la colonisation ignorait les causes de la pauvrete et la marginalisation en insistant
sur la responsabilitg des Canadiens franqais envers la survie de leur race (143).

En gknkral, les parents, qui preferaient &re leurs propres patrons, ktaient heureux d u retour,
tandis que les enfants, qui s'etaient adapt& plus facdement il leur nouvelle vie et se r6jouissaient
de ses &versions, regettaient retourner au Canada (RouiLlard 78).

Cependent, les Canadiens francais dCmontrent encore une fois de I'agentivitC, selon
Ramirez, dans leur rejet du projet de colonisation que les chefs elites leur avaient propose et le
remplacant avec leur propre projet d'emigration (84). Si la colonisation avait la sanction officielle,
c'est IJ6migrationqui etait couronn4e de sucds pratique.
La colonisation a peut-Gtre 4chouP B cause d'un manque de soutien pratique de la part du
gouvernement, qui, par exemple, s'interessait B construire des chernins de fer plut6t que des
routes de colonisation (Trofimenkoff 136), ou peut-Gtre parce que c'Ctait une conception ddfaut.
Selon la reponse de centaines de milliers de Canadiens franqais, la colonisation n'etait pas la
solution parce qu'elle ne pouvait pas subvenir aux besoins des vastes nombres de gens: "The
answer lay in industry, and until the 2880s and even later, most of the industry w7aselsewhere"

S'il est facile de mesestimer la vaieur du mouvement de colonisation, m@mede le rejeter
comme projet Clite et irrealiste, deux historiens nous obligent B reconsiderer la question. Pierre
Anctil donne plus de credit au mouvement de la colonisation, et dans son kendue et dans ses
effets sur Ifhistoire du Qu6bec et sa geographic actuelle. D'abord, il explique que cette pCriode a
connu la colonisation "des regions trPs elargies inconnues auparavant" et qu'ainsi, "une tres
grande partie du territoire aduel du Quebec a kt4 occupCe pour Ia premihre fois" (26). Il
continue:
Au XD(iPme siPcle la petite bourgeoisie a reussi Ie tour de force de maintenir au
Quebec une fronti&re interne en plein developpement, tandis que partout ailleurs
dans I'est du continent se poursuivait un abandon massif des exploitations
agricoles au profit de l'ouest (26-27).

La colonisation n'4tait donc pas seulement un k h e c comme on en aurait eu I'impression jusque

la; c'etait une idee de grande vision qui, selon Anctil, "visait B forger une nation francophone
indhpendante et coherente comme jamais auparavant," qui signalait m&me"l'avhnement d'une
nation quebecoise" (27).
Cette r66valuation resonne avec les th6ories de GCrard Bouchard, qui dans son analyse
de la colonisation de la region du Saguenay et du Lac St. Jean entre 1840 et 1920, developpe la

dimension nationaliste de la question (473). Bouchard voit la colonisation pendant cette pCriode
en tant qu'un projet d'utopie. I1 decrit "un discours social B plusieurs voix," celIes des
propagandistes du gouvernement, de la foi catholique et des nationalistes, "pour qui les
nouveaux espaces [du Saguenay] permettraient un affranchissement de la domination politique
et Pconomique exercPe par les Anglophones" (474). Il montre clairement la conviction
personnelle qu'ont mise quelques jeunes prbtres dans leur "credo saguenayen": ceux-ci ont
sincerement cru "aux possibilites [de] la nouvelle r6gion pour la socikte canadienne-franqaise"
(476). Si Bouchard appuie sur I'aspect dite de ce rGve, il nous rappelle que les acteurs les plus
importants sont "[l]es colons em-m6mes et ... leurs families, dhfricheurs et bbcherons," et il
ajoute qu'il est impossible de savoir "dans quelle mesure ils ont adhQe au rPve [utopique] des
elites" (Ibid).
"Le r6ve saguenayen," selon Bouchard, indiquait "un rejet de la vieille sociPtP
canadienne-francaise dans la vallke du Saint-Laurent et jugPe compromise par l'elkment anglosaxon" (477). Dans le Saguenay, "une nouvelle province, un nouveau Canada," on cherchait B
"tenir les promesses non remplies par la vallee du Saint-Laurent" par une sorte de "re-ConquSte,
en rupture avec I'ancien modele agriculturaliste" (479).
Cette idPe se prPte aux nouveaux mythes et A des projets grandioses. Ce qui frappe,
contrairement A ce qu'on a traditionnellement prktendu au sujet du mythe agricole de I'hlite
surtout clericale, c'est I'affirmation de Bouchard que ces Blites ont developp6 des projets et des
objectifs industriels. En plus de la production agricole, elle voulait developper les industries des
pites B papier, de l'hydro-klPctricit4 et de la metallurgie, entre autres (484). Elle pensait m&me,
par la situation g6ographique superieure de Chicoutimi, rivaliser les villes de Quebec, de
MontrPal et de Toronto, et mGme de Chicago et de New York (483). Elle esperait de plus que Ies
capitaux necessaires viendraient de la France, ce qui allait servir de but national autant
qu'kconomique: "Du moment qu'elle Ctait francophone, l'industrialisation n'etait pas A craindre;
elle allait foumir B la nation une assisse puissante et rnoderne du dCveloppement," sans
compromettre la cause nationale francophone (486).

Mais dvidemrnent, un grand ddcalage entre le rBve et la rdaIit6 va surgir, puisque "le reve
saguenayen ne s'est pas realise." Chicoutimi, si elle est devenue "le plus important centre de
production de p2te mPcanique au Canada," n'a jamais "dclipsd," ni "fait trembler" les grandes
villes du Canada et des Etats-Unis. "Quant aux capitaux," continue Bouchard, "ils sont Venus,
mais ils n'ont pas apporte la belle langue de France," et "on attristait de ce que la region n'ait pas
su conserver le contr6le de son developpement ... [ou un] caracthre plus fran~aiset national"
(488-490). De mBme qufHonor6Beaugrand a critique le gouvernement canadien pour avoir laissd
emigrer tant de Canadiens fran~ais,on accusait le gouvernement canadien dans l'dchec du projet
saguenayen. Dans un moment de deception caracteristique, un visiteur a dcrit de PCribonka:
"nous n'avons pas l'or du Yukon, mais nous en avons le froid" (Ibid).
Pour conclure, Bouchard insiste que le r6ve saguenayen n'dtait pas aussi ddraisonnable
qu'on aurait pu le croire: que "les richesses naturelles--forGts, gisements miniers, energie hydro6Iectrique--6taientbien 1 2 (492). En plus, c'etait une conception unique qui avait "voulu Btre A la
fois un projet de ddveloppement economique moderne et une tentative de salut collectif mettant
fin B plus d'un sihcle de luttes nationales" (493). Le problhe, selon Bouchard, Ptait que m6me si

"la rationalit4 strictement dconomique" avait du sens, la conception de I'utopie saguenayenne
manquait "comrne choix social, dans la mesure oL elle poussait le peuplement colonisateur vers
des espaces de plus en plus pdriphQiques, [ce qui dtait] Q contre-courant des mouvements
collectifs" de la p4riode (494).
Paul-Andre Linteau d'autre part traite les mouvements migratoires de 1792 A 1940 dans
le sens oppose: il met I'accent sur la migration amdricaine et surtout franco-amdricaine au
Qudbec. II s'agit pour la plupart du retour vers leur lieu d'origine des emigrds et souvent de
leurs enfants n6s a Yetranger. Comme d'autres historiens, Linteau explore les raisons du retour;
il propose que c'etait leur intention des le dkbut, apres avoir rassemble les ressources necessaires
pour retourner.
Mais Linteau pose quelques nouvelles questions a ce sujet, surtout quant aux effets du
retour sur le QuCbec. "Comment le mouvement d'emigration a-t-il marqud la culture au Qudbec?

A-t-il joue un r81e dans I'elargissement du paysage mental et de la perception du monde? A-t-il
contribue B la modernite?" (584). S'konnant que si peu d'historiens aient aborde de telles
questions, il propose quelques r4ponses.
D'abord, tout en insistant sur la difficuite de connaitre au juste Ies chiffres, il estime
qu'entre 200,000 et 450,000 emigres sont retournes au Quebec entre 1840 et 1940 (587). Pour ce
expliquer, il nous rappelle que les migrations temporaires etaient des le debut la strategie d'un
grand nombre d1emigrQs."Si les retours provisoires peuvent apparaitre comme un echec,"
continue Linteau, ils avaient un effet positif sur la societe quebecoise, "les migrants rev[enant]
avec des epargnes qui sont inject6es dans 1'6conomie queb4coise [et ayant] appris d e nouveaux
metiers [et des] connaissances techniques" (590).
Si, selon Linteau, le projet officiel du rapatriement des emigres, qui se concentrait
presque exclusivement sur la colonisation, s'avitre un echec, cela ne veut pas dire qu'un grand
nombre d'6migr6s n'aient pas choisi eux-mCmes de retourner; mais que ceux-l&ont choisi plut6t
de retourner B leur region de depart sinon dans les grandes villes, et non pas au pays de
colonisation ( 590-592).
En conclusion, Linteau souligne "I'anciennet4 et la durke de ce double mouvement
migratoire [qui] n'a guhre trouvd sa place dans les synthitses g6n6rales." S'intQessant surtout
aux effets de ces mouvements migratoires sur le Quebec, il insiste que "l'historiographie indique
que les migrants americains et franco-americains ont Pt4 d'importants vecteurs d'ambricanisation
au Quebec" par leur transfert de capital, de savoir, de technologies, et de culture mCme. Pour
arrondir le portrait, il ajoute que certains des emigres retournes--surtout des prGtres et des
journalistes--ont plut6t rejet6 le rnodde americain pour valoriser la difference quebecoise (601).
Et donc, Linteau nous aide B achever le cercle migratoire en retournant au Quebec.
Si le mouvement de la colonisation n'etait donc pas un rival vraiment A redouter par
rapport B Yemigration, il a neanmoins jou6 un r61e important et dans le developpement veritable
du territoire du Quebec et dans la pens4e utopique et nationaliste de l'epoque. Evidemment que
Ie r@vesaguenayen avait une force particulihre parce que c'est de ce r$ve non se~lementd4crit

par I'&lite, mais aussi V ~ C L par
I
les colonisateurs, que Louis H6mon a tir6 I'inspiration de Maria
Chavdelaine.

Chapitre 4:
L'timigration et la survivance: ideologie tilite ou idee pratique?
L'ideologie la plus importante dans l'histoire et la litthrature qu&b&coise
de cette periode
est celle de la survie culturelle du groupe francophone en AmQique du Nord, ou la Survivance.
Ouellet appelle la Survivance un "nationaIisme agraire" et un "mythe de la vocation agricole des
Canadiens-franqais" dont le slogan etait "Emparons-nous du sol, c'est le meilleur moyen de
conserver notre nationality (477). Courville et SCguin la ddcrivent comme une vision agraire
conservatrice avec un message traditionaliste de preservation a travers la terre, Ia famille, la foi et
la langue, promulgue surtout par le clerge Catholique (23). Pour Ramsey Cook, cette ideologie
4tait nationaliste dans un sens religieux et culturel, mais peu souvent aprhs 1'Cchec des Revoltes
de 1837 dans un sens politique ou kconomique, et reprksentait une nation id4ale et non pas reelle
(90-91). Bien que Cook note qu'un nationalisme qui visait l'independance politique ne se reverra

pas avant la Rdvolution tranquille, il affirme qu'un nationalisme:
defined as the collective will of a distinctive community to survive and grow
according to its own cuItural imperatives existed, at least among the leadership
classes of French Canadians, from the early decades of the nineteenth century
(85-86).
On peut tracer les racines de la Survivance a ses origines dans les Cvenements historiques
principaw de la province, en comrnenpnt par la ConquEte de 1760 et en continuant apr6s les
Revoltes echouees de 1837-38 et le lendemain des Revoltes, y compris le rapport du Lord Durham
en 1840. Par la suite, la Survivance devient une reaction i I'6rnigration meme.
Quant B son expression historiographique et litt&aire, la Survivance commence avec

F.-X. Garneau. Selon J. M. Bumsted, L'Ilistoire du Canada (1845-48) de Garneau, a et6 conque
pour repondre B la pretension du Lord Durham que le Canada franqais etait un endroit sans
histoire et sans culture. Selon Bumsted:
Drawing on archival research conducted in both Canada and the United States,
Garneau not only proved Durham wrong but provided French Canadians with a
proud history and foundations for a nationalism based on the theme of sunrival
(453).

La perspective nationaliste de Garneau a influence la composition de la IittQature autant que de
l'histoire pendant le reste du dix-neuvieme siecle et une bonne partie du vingtieme siecle aussi.
Ouellet place les origines d'une Survivance agraire dans la faillite des Rkvoltes de 183738. Jusque 1$ I'impulsion nationaliste associke aux doctrines liberales et dgmocratiques etait de

contraler les structures politiques, y compris le systhme seigneurial. Dhs lors, ce sera un
"nationalisme tendance agraire et clQicale [qui feral figure d'ideologie dominante" pendant
tout le reste du sihcle et jusqu'au sihcle suivant (476-7).
Cependant, la plupart des historiens retracent les origmes de la Survivance jusqu'a la
Conqugte: Brault insiste qu'elle ressort de la lutte contre I'assimilation qui a commence au
Quebec aprks la ConquGte (66):
Although the British would henceforth predominate in Canada, the French
inhabitants of Quebec...would succeed in maintaining their language, traditions,
and separate nationality. This historical struggle is indelibly engraved on the
French-Canadian mind ... (6).
Dickinson et Young prononcent aussi la Conquete un point decisif de I'histoire
canadienne, remarquant que pour les nationalistes canadiens-francais, elle est 2 I'origine de deux
siecles d'oppression (49). Lls poursuivent la question en 1950, quand, seIon eux, des historiens
"neo-nationalistes" comme Maurice Seguin et Guy Fr4gault ont interprkte la Conqu@tecornrne
I'origine de Ifinferiorit&sociale et economique du Qu6bec moderne (50). Cette kcole a mis I'accent
sur la "decapitation" de I'elite coloniale francaise, dont la plupart est rentree en France juste apres
la ConquGte. Citant Seguin, ils remarquent: "Because the embryonic bourgeoisie of New France
was destroyed, French Canada was forced to turn inward and to idealize rural life as the best
way of preserving its nationality" (50). 11s citent egalement Fregault, qui ecrit:
Canada was not merely conquered and ceded to England, it was defeated ... The
Canadians, eliminated from politics, from commerce, and from industry, turned
back to the soil. If they came to boast that they were 'children of the soil,' it was
because defeat had affected not only their material civilization but also their
ideas (50-51).

Dickinson et Young disent que cette interpretation tr&srPpandue pendant la Revolution
tranquille est devenue en quelque sorte un mythe, et ajoutent: "As in the construction of national
identities everywhere, myth is more pervasive than reality" (51). N6anmoins1 c'etait une jdee
puissante qui a contribud Q creer un nationalisme qu4bPcois plus politicise qu'auparavant.
Cependant, I'Pmigration elle-mcme a offert une impulsion dPcisive B la continuation de la
Survivance en Nouvelle-Angleterre ainsi qu'au Quebec. Dans "La Franco-AmQicainie et le
Quebec d'en bas," Pierre Anctil trace les origines de la Survivance B I'em.igration elle-inGme,
pretendant que "I'exode rural allait devenir une condition profonde de la naissance de I'ideologie
nationaliste" au dix-neuvieme sikle (27). Selon Brault, les Anglais au Canada posaient la menace
principale. Mais Q partir des ann6es 1850,l'Cmigration vers la Nouvelle-Angleterre posait une
menace egalement troublante (7). Avec un taux d'emigration croissant progressivement pendant
le deuxieme moiti4 du dix-neuvieme siecle, les politiciens et le clerge ont condarnne I'emigration
comme une menace la survivance ou B la vitalite du peuple canadien-fran~ais(.%id 65).
Trofimenkoff insiste que cet exode continue a trouble les prGtres et les politiciens puisque les
batailles religieuses et politiques avaient kgalement besoin d'une population francophone (135).
Rarnirez remarque que certaines migrations interrhgionales d'auparavant, pour des raisons
6conomiques, avaient kt6 tolQ4es et mcme encouragees; ce n'4tait que lorsque les Canadiens
franqais comrnenqaient A quitter le pays en masse qu'on s'est rnis a parler d'un "exode" (1991,33).

Dans son article "La Franco-AmQicanie ou le Quebec d'en bas," Pierre Andil nous
permet d'exarniner les consequences economiques de la Survivance en tant qu'ideologie
nationaliste opposde au capitalisme. Pour Anctil, la ~urvivancektait une idCologie nationaliste
qui a entretenu "le sous-d6veloppement chronique et la stagnation [4conomique]" au Qudbec. I1
pretend que cette forme de nationaIisme Ptait "comme [la] solution ultime aux conditions
defavorables de la petite bourgeoisie du Quebec franqais." Ceux-1s se sont servis du nationalisme
comme "trhve, un abri face au capitalisme Q grand monopole." Voici selon lui la vraie intention
de la bourgeoisie et du clergd catholique: "Sous le couvert de toute une imagerie religieuse,

s'exprimait une volontk de limiter l'emprise du capitalisme sur le QuCbec" (26). Pour lui, donc, il
s'agit d'un mouvement anti-capitaliste actif dans la Survivance.
A partir des idkes d'Ancti1, on arrive Q prkiser la relation entre Yid6ologie et la situation
des Canadiens franqais a cette epoque. Si on prend comme point de dCpart le probleme de la
situation socio-economique marginale des Canadiens franpis au QuCbec, on constate que
I'ideologie nationaliste Ctait Q la fois une rCaction au problhme et une cause du problhme.
Bien que la Survivance ait ses origines au Qukbec, il y a en egalement une version francoamPricaine. En effet, elle est devenue lfid6010giedes bourgeois et de I'Clite franco-am4ricain.s:
mCme si les Franco-AmQicains avaient ignore I'appel de la terre et quittk leur pays natal, ils
pourraient continuer Q exister et A prospQer en tant que peuple s'ils sauvegardaient leur langue,
leur foi et leurs coutumes (Brault 65). Dans sa preface B L'6migrant quPb6cois vers les Etats-Unis,
Claire Quintal offre I'une des meilleures descriptions de la Survivance au sens plus large,
Yappelant la clk pour comprendre les kmigrb canadiens-franqais:
that determination to remember the role played by the French in the
development of the North American continent, that sense of obligation to their
ancestors, of not letting go of something for which so much had been sacrificed,
that need to survive. . . as a distinct entity"(2).
Comme l'ont remarqu6 plusieurs historiens, la Survivance etait un mouvement
nationaliste elite et bourgeois, plut8t que populaire, embrasse surtout par le clerge mais aussi par
des ecrivains, des journalistes et certains politiciens. Bien que ce soit surtout "le peuple" qui ait
emigre, jusqu'8 recemment ce sont les 6lites qui ont kcrit l'histoire. Selon Yves Roby, jusqu'en
1945 la plupart des livres et des articles ecrits au sujet des Franco-Americains de la Nouvelle-

Angleterre ont kt6 h i t s par "des pretres, des religieux ou des journalistes impliquhs dans la lutte
pour la promotion et la survivance du fait francais en AmQique du Nord," et il s'agissait donc
d'une "litterature klitiste, profondPment engagke et essentiellement centrke sur le thBme de la
survivance" (1984,126). Trofimenkoff ajoute que les intellectuels restaient largement en dehors
des conditions inaterielles qui ont provoquk remigration (218)

Rouillard considhre la diffhence entre la perspective klite et populaire une cl&pour
comprendre le probleme. Pour l'elite, l'emigration etait un flPau. "La presque totalit6 des
kcrivains [et du clerg61 se ligu[aient] contre les kmigrks, qu'ils accus[aient] de 'faiblesse devant le
mirage amkricain' et de 'trahison des valeurs nationales."' Mais "les gens du peuple," continue
Rouillard, avaient une perception tres diffPrente (11-12).
Cette diffhrence de perspective se comprend facilement: les gens d u peuple, dont le bien6tre physique et materiel etait menace par la situation socio-economique au Quebec, se souciaient
naturellement beaucoup plus de leur survie physique et materielle que des craintes de
l'assimilation. L'hlite, pour qui la survie physique n'htait pas en question, pourrait mettre
l'accent sur la survie nationale and culturelle. Voila le defaut de leur perspective, un defaut peut2tre inherent a w intellectuels et aux theoriciens: leurs injonctions au peupIe 6taient basees sur
une idhe et un idkal--dans ce cas, ceux d'une nation francophone unie--et non pas sur la situation
socio-kconornique de la majoritk du peuple de cette nation. Alors que cette perspective
nationaliste et pour la plupart elite pr6nait la "Survivance" a travers la vie agricole, la reaction
populaire cherchait la survie mat6rielle dans un mouvement d'Pmigration vers les centres
industriels.
Mais m2me pour ceux qui ont quitte la patrie, les PmigrPs canadiens-francais sont rest&
"Canadiens" pendant longtemps en Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce qui a permis cette
survivance extraordinaire? Mason Wade insiste sur le r61e central de l'hglise et de la paroisse
dans la Survivance, ou la preservation de la religion, de la langue, et des coutumes canadiennesfranqaises en Nouvelle-Angleterre:
Religion was identified with group loyalty and ethnic identity to an unusually
great extent. Survivance had become an obsession with the French Canadians, as
a result of more than a century's struggle to maintain their identity under British
rule in Canada (183).
C'est la paroisse franqaise, conclut-il, qui a permis aux Canadiens franqais de rksister a
l'assimilation aux Etats-Unis, "remain[ing] the bulwark of the Franco-American's remarkable
resistance to complete cultural fusion in the American mass" (189). Si la paroisse fran~aisea

contribue B garder les Canadiens franqais en Nouvelle-Angleterre, il semble qufelIesoutenait une
Survivance A l'amkricaine pourvu qufelleagisse contre la Survivance a la quebecoise, puisque
celle-ci a contribud A l'echec du mouvement de la rapatriation parainn4 par 1'4lite qudbCcoise
(180). I1 convient donc de considker la Survivance en I\rouvelle-Angleterrecomme excroissance

mais aussi comme expression distincte de la Survivance canadienne.
Qu'est-ce qui a donc permis aux Canadiens-franqais de rester "Canadiens" pendant si
longtemps en Nouvelle-Angleterre? Si pour Wade, c'etait surtout la paroisse franqaise, pour
Pierre Anctil c'etait surtout le travail I'usine et le petit Canada qui entourait celle-ci. Comme
pour prouver cet argument, Anctil explique que "le declin et la fin de I'industrie cotonnihre
dat[ant] des annkes vingt" a signale aussi le debut de I'assimilation des Franco-ArnBicains.
"Quand les compagnies manufacturi6re.s se sont effondrees," 4crit-il,
les Franco-Americains ont commencP a se disperser pour trouver les salaires qui
n'etaient plus disponibles au coin de la rue.. . Une fois les entreprises
paternalistes disparues, tous Ies services communautaires et sociaux qu'elle
entretenait se sont aussi envoles, au grand detriment des ouvrjers (37).

Selon Anctil, c'etait donc les usines de textiles, les capitalistes, paradoxalement, qui ont pendant
si longtemps emp6chC Ifassimilationdes Canadiens-francais. Voici I'ironie de cette situation: si
l'elite quebecoise craignait I'assimilation des emigrks par leur deplacement et leur travail dans les
usines de la Nouvelle-Angleterre, paradoxalement cfest leur travail B I'usine et la culture qui s'est
developpee autour de la vie ouvrikre, y compris la paroisse qui a suivi les ouvriers en NouvelleAngleterre, qui a permis aux Franco-Americains de survivre comme groupe linguistique, culture1
et religiewc en Nouvelle-Angleterre. I1 est vrai que I'eglise a semi la cause ideologique, mais sans
Ies moyens economiques fournis par le travail B I'usine, sans la communautk de travail
dkvelopp6e dans les usines et dans les petits Canadas autour des usines, la Survivance n'aurait
pas ete possible.
Mais est-ce que la Survivance est uniquement une ideologie d'Plite divorcee des
pr6occupations populaires, comme I'ont pretendu un grand nombre d'historiens recents ou est-ce
que c'est une idee pratique et populaire qui represente les actions des gens du peuple?

Finalement, la Survivance a 4t6 depuis Garneau l'outil d'analyse traditionnel, la cI4 pour
comprendre les francophones en AmQique du Nord. Cependant, plus recemment, les historiens
I'ont rejetPe comme idPe demodee et dlitiste. La question se pose donc: est-ce que la Survivance
continue B avoir du mkrite en interpretant le fait francais en Amerique du Nord, en particulier
I'emigration des Canadiens franqais vers la Nouvelle-Angleterre?
Ecrivant du point de vue de I'histoire des travailleurs, Jacques Ferland pr6sente un
argument original sur la centralit6 de la Survivance, laquelle, selon lui, "has long been and
remains the chief organizing principle in Franco-American authored and edited historical
literature" (113). Si elle a ete depuis longtemps I'approche principale pour comprendre ce groupe
ethnique, un grand nombre d'academiciens plus recents I'ont abandonnbe comme concept
d'analyse pour entretenir des questions d'ordre socio-dconomique ou demographique qui leur
semblent plus interessantes. Mais en ce faisant, Ferland insiste que les chercheurs n6gligent le
coeur d e I'identit6 de ce groupe culture1 et le sens qu'ils ont de leur pr6ervation. Ferland
questionne le rejet de l'idee de Survivance comme un simple element demode d'histoire
hagiographique et la reprend comme principe d'organisation central comparable au
syndicalisme.
Pour mettre la scene, Ferland nous rappelle le fait bien connu dans l'histoire de
remigration canadienne-fran~aiseque ce groupe n'a ni forme de syndicat ni ne s'est joint a m
syndicats, action pour laquelle les Canadiens-fran~aisont kt4 critiques par les historiens ainsi que
par leurs homologues A I'usine. Cependant, Ferland suggere que l'organisation extraordinaire
que les Canadiens francais ont 6tablie au sein de leurs grandes familles, de leurs paroisses
franqaises et de leur communaut6 de travail B I'usine, 6tait, en effet, leur alternative au
syndicalisme. I1 kcrit:
In view of their extraordinary community-building achievements throughout
New England, how could there persist any doubt as to French Canada's and
Acadia's working-class ability to organize effectively? Indeed, could the 150
[mainly working class] national parishes founded in New England also be
viewed as a 'union,' a religiously based union ...? (113)

Ferland insiste que la notion de la survie culturelle Ptait centrale A ce peuple, dont I'histoire
demeure la lutte d'une minorite ouwiere du Canada A persister comme entite distincte a m EtatsUnis (114).
Si les historiens rPvisionnistes ont tendance Q rejeter la Survivance comme ideologie Clite
opposee au desir plus populaire de la simple survie, Ferland nous rappelle que m&mesi les
Canadiens franfais ont refuse de suivre les conseils de l'elite qui les ont exhortes de rester au
Canada; m&mes'ils ont emigre a la recherche de la survie materielle dans les usines de la
Nouvelle-Angleterre; ils ont neanmoins aussi adopte leur propre code de Survivance, insistant
sur leur survie en tant que groupe linguistisue et cultureJ

dans leur nouvelle patrie. I1 faut donc

reviser peut-&trela notion de la Survivance comme ideologie Clite et nous rendre compte qu'elle
etait centrale a m efforts populaires vers la survie culturelle au niveau de la famille et de la
paroisse et n'etait donc pas simplement une ideologie Clite et assez moribonde. Si l'elite l'a
prGchee, c'est le peuple qui I'a v h e , et Ferland precise que la notion de la survie et de la
preservation mlturelle etait centrale am ouvriers canadiens-franqais et non seulement B 1'4lite.
Cornrne Ferland I'exprime:
the cultural values of their Canadian ancestors were transmitted not only by a
clerico-conservative elite but also by elders and embedded in the language they
first learned from their own mothers and co-workers as much as from the nuns
(114).

La Survivance n'etait donc pas simplement ce que I'elite a pr6che; c'etait ce que le peuple
a vecu, se preservant ainsi comme groupe linguistique et culture1 pendant beaucoup plus
longtemps que d'autres groupes immigrants. Si le "peuple" a choisi d'kmigrer A l'encontre des
critiques et les dissuasions de I'6lite1 il ne s'est pas rapidement assimile mais est rest4 "canadien"
pendant aussi longtemps que possible. I1 est donc clair que la Survivance reste une cat4gorie
d'analyse centrale pour comprendre les Franco-AmPricains.
On peut donc conclure que la Survivance n'etait pas tout simplement une ideologie, mais
une idbe puissante selon laquelle les Canadiens-franqais en Nouvelle-Angleterre ont construit
une existence. Selon le Micro-Robert (1998), une "id4ologie" est "l'ensemble des id&es,des

croyances et des doctrines propre B une kpoque, B m e socidt6, ou A une classe," tandis qu'une des
definitions que porte "id&" est celle de "projet" ou de "plan d'action." C'est dans ce sens que les
Canadiens-franqais ont agi sur l'idke de la Survivance comme stratbgie consciente. Que ce soit au
Canada ou "aux Etats," pendant une certaine periode, cette nouvelle main-&oeuvre de la
Nouvelle-Angleterre est restbe canadienne.

PARTIE 11.
UNE ANALYSE COMPAREE DE JEANNE LA FILEUSE ET MARIA CHAPDELAIME.

Chapitre 5:

La Survivance et la litterature: le roman de la terre
Le reflet litteraire en prose de la Survivance est, seion le terme prefer6 du critique, le
roman de la fidelite, le roman du terroir ou le roman de la terre. Le critique franqais G. Ro,~ emet
r
sur le m&mepied le roman du terroir et le roman rdgionaliste, rustique, provincial ou paysan (9).
Pierre Anctil se sert du terme "roman du terroir" (1982). R6jean Robidoux et Andre Renaud
preferent "roman de la fidelit? (23-24). Maurice Cagnon se sert en anglais de "novels of the
land" (1986). Arshne Lauzihre parle du "roman de moeurs canadien" (GrandprC 178) et Gilles
Dorion du "roman paysan" (9). Peu importe le terme, G4rald Moreau insiste que toutes les
oeuvres de cette epoque "s'inspirent de principes semblables[, d]es memes pr6occupations ...: la
terre, la vie paysanne, la loyaute a un meme ideal fait de fidelit6 IL! la langue et aux traditions
franqaises" (7). A cause de la prCoccupation avec la terre et les valeurs de la vie rurale, le terme
"roman de la terre" servira pour cette discussion.
Malgre leurs distinctions de definition, tous les critiques et historiens sont d'accord a lier
la genbse du roman qudbdcois intimement B l'histoire. Selon Robidoux et Renaud, "la 1ittQature
canadieme est n6e de I'histoire et par l'histoire" (10). Selon Mireille Servais-Maquoi, "une des
characteristiques dominantes de la litt6rature queb6coise est 11interd6pendancequ'elle fait
apparaitre entre l'univers fictif cr& par les ecrivains et les realites sociales contemporaines" (I).
Et si le roman de la terre est form6 par I'histoire, il sert aussi de reflet durable a cette histoire.
Anctil h i t : "le roman du terroir a fond6 une tradition d'ecriture si durable et feconde au Qu6bec
que tout un pan de notre histoire en a et4 eclair6 et inform? (61).
Tous les critiques et historiens sont d'accord aussi a tracer la genhse de cette forme
littQaire et souvent de toute la littbrature qu6bkcoise A l'histoire de Garneau, publike en trois
volumes entre 1845 et 1849 (Anctil61; Robidoux et Renaud 10; Cagnon 8). Comme la naissance
48

du roman de la terre "coihcide avec une prise de conscience nationale"

a I'inspiration de Gameau

(Robidoux et Renaud 23)) il reflPte surtout le thPme principal de I'&poque, celui de la Survivmce.
P0u.r Robidoux et Renaud, chez Ies romanciers de cette phiode "le tableau de la vie paysanne
correspond A I'idke bien enracinke chez nous de la survie nationale et de la fidPIit6 au passk" (9).
Selon Aurelien Boivin (1981))ce sont des romans "qui prkconisent ... le retour a la terre et
I1Ctablissementsur des lots de colonisation comme moyen de reconqu6te economique et comme
instrument de survivance collective" (113).
Comme pour l'idee de ia Survivance elle-m@me,Ifimpulsion pour le roman de la terre
remonte a la Conquste. Servais-Maquoi decrit la situation aprPs la Conqugte ainsi:
En Amerique du Nord, soixante-cinq mille Canadiens franqais, prives d e leur
classe dirigeante, ruines et dequs, vont tenter de survivre. Puisque les Ptrangers
se sont empar6 de l'administration publique, de YCconomie, il ne reste A la
collectivite franqaise qu'une seule ressource: la terre. Pendant toute la premiere
moitie du dix-neuvieme sikcle, la sociCtk canadienne-fran~aisedemeure une
socikte ruraIe, analphabhte, dont le mode de vie est conditiomk par le labeur
ingrat et rituel d'une agriculture primitive (2-3).

Elle seconde I'idke discut6e dans le chapitre precedent que la Survivance Ctait un projet conscient
non seulement de I'klite, mais du peuple canadien-franqais:
Decides B demeurer Franqais, profondkment hostiles A la civilisation
conquQante, les paysans du Bas-Canada se consaaent ...au culte tout-puissant
de la Tradition. 11s respectent l'authorite Ctrangkre, mais toutes leurs energies
tendent la preservation de I'hCritage franpis: la langue, la religion catholique,
les usages, et jusqu'aux vieilles chansons franqaises (4).
Cette notion de la Sunrivance ktait intiment like B la terre. Dans les paroles de GeorgeEtienne Cartier prononcPes B I'kpoque: "'Si nous voulons assurer notre existence nationale, il faut
nous cramponner A la terre'" (Ibid). Cette preoccupation se retrouve d'abord dans I'histoire de la
colonie:

Si [le roman] a Cte centrk, pendant un si&cIe,sur le thPme de la terre, c'est parce
que la societk qukbkcoise est derneu.de, jusqu'h une epoque recente, une soci6tC
rurale, disshninee dans les campagnes laurentiennes. ... La Nouvelle France se
dCfinit, au depart, comme une colonie du peuplement de type agrajre. ... [Dles

paysans ...menent une lutte sans treve contre la nature ingrate du pays neuf ...se
group[ant] le long des rives du Saint-Laurent et prennent lentement possession
du sol qu'ils ont conquis sur la for&t( b i d 1-2).
Ce theme, un des principaux des romans de la terre, est caracterise par Hemon dans Maria
Chapdelaine comrne "l'eternel malentendu entre les deux races: les pionniers et les ddentaires"
(48-49). I1 apparait dans l'histoire m6me: "l'on decele dejA, parmi les 'gens de la terre,' d e w

types humains bien definis: Yhabitant' et le 'coureur de bois', amant des espaces libres, qui
rejette les conventions de la vie en societB (Servais-Maquoi 2).
Dans le roman de la terre traditionnel, la vision de la nature est idealisee, mais surtout
celle de la vie agricole. Par contre, la nature sauvage des pays d'en haut est toujours suspecte.
Dans La Terre Patemelle de Patrice Lacombe, un des premiers romans de la terre, une famille
d'agriculteurs habite la carnpagne dans une sorte de paradis terrestre. Mais le d6part du fils
cadet vers les pays d'en haut declenche une suite de malheurs qui ne sera brisee que quand celuici retourne et reussit B racheter la terre paternelle. Selon Ben-Z. Shek, ce roman a inaugur6 une
tradition litteraire qui pr6chait les valeurs supQieures de la vocation agricole par rapport B la vie
dans les grandes villes, dans les chantiers ou dans les centres du commerce des pelleteries (4).
Pour Cagnon, le roman de la terre reflete une vision dualiste de la nature: d'abord celle
qui est pastorale, rurale et agricole, mais aussi celle de la nature indompt6e des pays d'en haut,
un terrain d'evasion, de danger et de decouverte (11). Dewc themes auxiliares sont le pittoresque,
inspir6 par la terre elle-m6me et comprenant le cycle saisonnier, et le merveilleu ou le
fantastique, qui ont leurs sources dans I'histoire, la Iegende et le folklore (Cagnon 11-12). Le cycle
saisonnier, par exemple, sert de structure fondamentale a Maria Chaudelaine tandis que le
folklore et le fantastique jouent des r8les importants dans Jeanne la File=.
Mais si ce genre romanesque refl&teune pr6occupation honnzte avec la terre, il reflitte
aussi ce qui pour la plupart des critiques est une ideologic et un mythe de la terre, un culte de la
vie agricole qui a dominP le discours de l'bpoque. En plus, si ce mythe a garanti effectivement la
Survivance du peuple canadien-frangais, il a servi en meme temps Q 6touffer des productions
litteraires imaginatives et innovatrices (Cagnon 11). Les romanciers de cette kpoque, selon

Servais-Maquoi, ecrivent des "oeuvres

a these, de mbdiocre valeur littbraire" (19). Pour AnctiI, le

roman de l'epoque etait un "discours ideolopque autant et sinon plus qu'une oeuvre de creation
artistique" (61). Lauzi6re ne voit pas beaucoup de talent litt6raire dans les premiers romanciers
quebecois et dans leurs oeuvres; il voit surtout "un caractere plus sociologique et documentaire
que littkraire" (Grandpre 179). Presque tous les critiques attribuent la qualit6 litteraire mCdiocre
de la plupart des oeuvres de cette periode aux exigeances de J1idCologiedominante: "Les
romanciers devaient se conformer avant tout I'impQatif d'une mission para-littkaire, utilisant
le roman comme un genre multiple oh la fiction se m&laita I'histoire, a la politique, au
journalisme" (Robidoux et Renaud 23-24). Dans ce contexte, le roman est devenu "un instrument
ideologique [oh] il s'agit toujours ... d'inciter le lecteur ... a mieux repondre aux devoirs de la
Survivance" (bid).
Pour plusieurs c'etait un mythe qui dtait dephase par rapport a la realite socio6conomique de la periode, B I'industrialisation croissante et surtout a Yemigration:
Counterbalancing this persistent myth was a significant refusal by many French
Canadians of the notion that the land brought with it a decent life and sure hope
for the future. By the 1850s the exodus to prosperous American textile towns
was sufficiently large for French Canadian rulers and clergy to mount a
neocolonizing campaign that would populate rural areas heretofore untilled in
the untamed north (Cagnon 9).

Pour Servais-Maquoi,
Dans le dernier tiers du dix-neuvihme siecle ..., une premihre phase
d'industrialisation du QuCbec bouleverse le mode de vie traditionnel de la
socikte canadienne-francaise [ce qui entrake] la colonisation industrielle de la
province. ...Mais l'industrialisation s'avere de plus l'oeuvre d'etrangers, [ce qui]
aggrave[ ] la situation d'infQiorit6 6conomique [des Canadiens franqais] (10).

Cela entraine aussi "I'aliCnation economique et culturelle" (11)et fait que les
voix les plus CcoutPes du pays ... chantent le pass$ c'est a dire la terre, et
maudissent le present, c'est A dire la technique, le progrhs industriel... Les
agriculturalistes denoncent 'la tra?trisel des ruraux qui emigrent en ville; ils
s'apitoient sur la mis&rede leur existence citadine, rancon de leur 'paresse' et de
leur 'goiit de luxe'! (Ibid 14).

Shek signale en plus que ces romanciers avaient tendance B egaler la campagne au bien et la ville
au ma1 (5).
La tradition du roman de la terre commence en 1846 avec La Terre Paternelle de Patrice
Lacombe et Charles Guerin de P-J-0 Chauveau. Inspires par l'histoire de Garneau, ces auteurs et
les autres romanciers de la terre qui suivent "placent leurs oeuvres sous le signe de la
propagande patriotique" qui mele "de la politique agriculturaliste et du sentiment nationaliste"
(Servais-Maquoi 9). "Le romancier de la terre ... se plait 2 decrire et a exalter... les moeurs
rustiques des paysans. I1 chante 'l'enfant du sol', son attachement 21 la terre, ses traditions et son
folklore" ( b i d 10).
Cette tradition continue en 1862 avec Jean Rivard, le dkfricheur d'Antoine G6rin-Lajoie.
Pour Anctil, ce roman pr6sentait sous forme romanesque un "contenu id6ologique r6actionnaire
qui condarnne I'kmigration franco-am6ricaine" (64). C'est un roman de la terre qui idealise la
colonisation, la terre et le travail necessaire pour la d6fricher et la mltiver. Le personnage
principal r e ~ o iun
t modeste hCritage de son pPre avec lequel il ach6te une concession de terre
dans les cantons de I'est qu'il va defricher et cultiver, et ainsi prospQer. C'est le pretre qui le
convainc de cultiver la terre: "embrasser la carribre agricole," dit celui-ci, "[c'lest la mere de la
prosperit6 nationale" (18). On apprend que Rivard a considQ6 et rejet6 la possibilite
d'6migration: "La pens6e d'Cmigrer, de s'expatrier, lui venait bien quelquefois, mais il la
repoussait aussitbt comme anti-patriotique, anti-nationale" (19). En m@metemps, l'auteur
minimise les difficultes et met l'emphase sur la gloire du travail du defrichage, qui, "d'abord si
dur ...devint pour [Rivard] une espPce de volupt? (35). Le narrateur Cgale le "reve de la terre
defrichee et puis cultivee" a un "paradis terrestre" (20).
Si le roman de la terre etait souvent le porte-parole de la colonisation comme l'etait Tean
Rivard, il servait en meme temps a decourager l'emigration. En fait, l'emigration etait une
impulsion decisive dans la genPse du roman du terroir, selon Anctil (1982), qui doute mCme que
ce genre aurait dkveloppe sans l'emigration (63). Pour lui, le roman de la terre ne refldtait pas la
rCalitd sociale, mais surtout une rkaction idkologique B cette r6aIitP:

...rien ne put faire devier le roman du terroir de sa vocation agriculturaliste B
outrance; mgme au plus fort de la vague d'exil, aIors que tout un Quebec glissait
inexorablement vers la Nouvelle-Angleterre, ... Pour un temps, dans les Iettres
qukbbcoises, la terre et la patrie reussirent a retenir au pays, et A attacher a la
charrue, un modele de paysan ideal habitant une nature idyllique, tandis que les
campagnes reelles n'avaient plus depuis longtemps cet attrait pour les ruxaux en
chair et en os qui en nombre croissant detalaient vers les usines du sud (Anctil
65).
L'idbologie etait elle-m@meune reaction A I'6migration. En m@metemps, son intransigeance
ignorait la necessite mathielle du peuple et a ainsi contribue au flot de Yemigration.
Donc, le theme principal du roman de cette epoque est I'irnportance centrale de la terre et
de la fidelite a la terre. Le roman de la terre montre ainsi une forte tendance a offrir une opinion
nhgative sur I'gmigration vers les villes industrielles, ce que les auteurs voient comme la trahison
supreme de la terre. Bien que Jeanne la Fileuse et Maria Chapdelaine surgissent de et expriment
cette tradition littdraire de facon diffdrente, les deux oeuvres mettent en relief des iddes oppos6es

B la tradition idbologique et surtout par rapport B la question de Ifemigration.
Selon Servais-Maquoi, Louis Hdmon est un des seuls romanciers du terroir 8 "se
detach[er] nettement de cette pleiade de scribes sans talent" (16). Avant Hemon, "le roman du
terroir n'etait g u h e qu'un plaidoyer pour la terre souveraine" (47). Chez Hemon, "[plour la
premiere fois dans la 1ittQature du terroir, la terre canadienne n'a plus rien d'idealise: elle
asservit, elle vole, elle trahit, elle tue ... et pourtant, en dernier ressort, c'est elle ... qui motive chez
Maria le choix de tout un avenir ..." (66). Et tout cela avec quaIit6 Iitteraire en plus: "Avec Maria
Chavdelaine, I'association du mythe de la terre au mythe de la race se voit pour la premi6re fois
transpode sous une forme artistique valable" (68).
Egalement pour Pierre Anctil, Maria Chaudelaine ne fait pas partie de I'id6ologie
conservatrice, mais rompt avec elle. Pour lui, "Le monopole de I'ideologie conservatrice sur le
roman du terroir sera brise seulement" avec la creation de Maria Chapdelaine. "Sous la plume
alerte de Louis HPmon," ecrit-il, "se prhpare une oeuvre qui fait basculer le genre du terroir dans
le realisme le plus franc: dans [le roman] il n'y a ni thkse, ni opinions messianiques, ni

Si ces observations critiques enthousiastes sur Maria Chapdelaine montrent jusqu'i quel
point Hemon a su rompre avec la tradition du roman de la terre, c'est peut4tre le manque de
commentaires qui en disent autant pour Honor6 Beaugrand. En effet, Jeanne la Fileuse a kte
largement ignore! des critiques non pas a cause de son manque de qualite litteraire, mais a cause
de sa politique impopulaire qui defendait les emigres install& darts la Nouvelle-Angleterre.
Puisque le devoir de la litterature de I'epoque 6tait de maintenir la fidelite a la patrie, les textes
qui osaient traiter I'emigration favorablement, comme Jeanne la Fileuse, etaient exclus du canon
(Schick 1009).

Chapitre 6:
Honor6 Beaugrand: un m6Iange de progressisme et de traditionnel dans Jeanne la Fileuse

6.1 Introduction: Beaugrand et la publication de J e m e la Fileuse

Beaugrand etait un journaliste qu6bkcois qui a voyagd ou sdjourne au Mexique, en France
et dans la Nouvelle-Orleans avant de s'etablir pendant une dizaine d'annCes B Fall River,
Massachusetts, oh en 1873 il a fond4 le premier journal de langue fran~aisede la ville, L'Echo du
Canada. En 1875, il a fond4 un deuxieme journal plus radical (Ricard 53), La Reuublisue, oh il
publiera pour la premiere fois en feuilleton Jeanne la Fileuse. Bien que cette premiere serie en
feuilleton ait et6 perdue, on estime qu'elle a paru entre 1875 et 1878 (Ibid 177-8). La premiere
edition en volume du roman a paru a Fall River en 1878. Aprks le retour de Beaugrand a
Montr&al,oL il a fonde le journal La Patrie en 1879, Jeanne la Fileuse sera publi6 de nouveau en
feuilleton dans ce journal en 1880. La deuxi6me edition en volume du roman sera publiee i
MontrCal en 1888. Ce sera la dernihre de la vie de l'auteur et aussi la demiere avant les deux
editions de 1980 (Bid 51-57).
Dans I'interval, Beaugrand est dlu maire de Montreal en 1885, position qu'il gardera
pendant d e u ans et oL il se montrera progressiste et m3me visionnaire dans sa politique. La
tendance dominante de cette epoque 6tait conservatrice et selon Le Moine, Beaugrand a 6t6
"calomni6 par la presse reactionnaire" (20). Selon H4lene-Andree Bizier, c'etait "un univers
conservateur, puritain et clkrical" oh Beaugrand ressort pour avoir "tenu un discours libCra1" et
mGme "radical" (79). Dans son discours d'inauguration, il

annonce son intention de reformer les services d'hygi6ne municipale, d e nettoyer
les rues, de canaliser les 4gouts a ciel ouvert, de confier le service des d6chets 21
des specialistes..., de s'attaquer i la mortalit4 infantile, d'interdire l'abattage des
animaux dans les limites de la ville et leur circulation dans les rues. Ces

changements, qui nous semblent inbvitables, vont dbranger ses contemporains
(Bizier 79).

En effet, malgre l'opposition de I'eldment Catholique conservateur, Beaugrand a r6ussi A
pratiquer une politique progressiste:
He energetically attacked problems of public hygiene, fire protection, water
purification, public parks, sidewalks and lighting ... and [in the face of public
opposition] he led a campaign for compulsory vaccination against small pox
during a severe epidemic that killed some three thousand in the city (Stockdale
20-22).

Donc, il est clair que Beaugrand tenait des opinions progressistes et modernes pour son
temps. Selon Ricard, Beaugrand etait "ouvert 2 la nouveaute et au modernisme" (8) et a pris des
positions "de plus en plus audacieuses: dPfen.se des bmigrks franco-amhicains contre leurs
dPnigreurs aussi bien canadiens qu'americains, annexionisme, anticlericalisme,...atheisme ou
deisme en religion, r6publicanisme ou libhalisme radical en politique" (10). Ce sont justement
ces positions, dit Ricard, qui lui ont valu plus tard la marginalisation et l'oubli par la critique et
l'histoire litthaire (11).
Ce progressisme et cet esprit de modernisme chez Beaugrand se manifestent dans
certains aspects de Jeanne la Fileuse, mais mrieusement, le roman a aussi un c6te traditionnel qui
semble I'opposer B ce qui est moderne ou progressif. Une analyse en profondeur de son roman
rbv4lera un texte et un auteur paradoxales, manifestant des idPes politiques progressistes dans un
mklange de visions futuristes et traditionnelles pour presenter ses arguments dans Jeanne la
Fileuse. Ces tendances contradictoires dPmontrent un auteur qui Ptait partag6 de faqon politique
et litteraire a la fois.
Ces deux aspects du roman s'expriment au fond dans la structure bipartite du roman.
Dans la premiBe partie, Beaugrand depeint un portrait idPalisP de tout ce qui est traditionnel et
traditionnellement canadien: I'histoire, la lPgende, le folklore, le patriotisme et le patriarcat.
Dans la deuxieme partie, qui est largement un essai sur l'emigration en Nouvelle-Angleterre, il
dPveloppe un groupe d'id6es tout autre: le progrks, le capitalisme et le rCve arn6ricain.

Selon Roger Le Moine, la structure du roman (en deux parties) "tient d'abord compte de
la situation des 6migrPs partages entre leur amour du sol natal et I'obligation de vivre A
IfPtranger" (27). Mais Q travers ces deux mondes trBs differents, "les Campagnes du Canada" et
"les Filatures de I1Etranger," Beaugrand lie neanmoins les deux parties avec des valeurs
communes, un sens de la collectivit6 des Canadiens frangais des deux c6tes de la frontiPre,
comme il lie la tradition canadienne du passe Q la possibilit6 amQicaine de I'avenir. II y a
certaines valeurs traditionnelles qui transcendent la frontihre et rkunissent les Canadiens franqais
des d e u c6tes: le travail; le respect pour la vieillesse; le racontage. Beaugrand insiste que,
finalement, g r k e h ces liens de valeurs traditionnelles, il n'y a pas d e contradiction entre le pass6
canadien traditionnel et le present (et le futur) americain.
Le grand langage noble qui est r6serve au view Canada dans la premihre partie est
transfer4 aux Etats-Unis, Q la louange de la "grande Rdpublique americaine" dans la d e u x i h e
partie. C'est comme s'il voulait lier le pass6 glorieux canadien au prCsent glorieux am6ricain, au
detriment du present canadien, qu'il trouve en d6faut.
En plus, ce qui unit le roman est u n ton et un style sentimentau, harmonieux, idealis6s
et traditionnels dont il se sert dans les deux parties du roman: s'il idealise la vie canadienne
traditionnelle, il va Pgalement iddaliser la vie des emigres dans les villes de la NouvelleAngleterre. Si la vie au Canada est harmonieuse, les Pmigr6 reussiront a retrouver m e vie
harmonieuse aprBs quelque temps aux Etats. Et I'intrigue sentimentale traverse les deux parties
du roman pour les unir.
Est-ce que le roman rkussit? Selon Chassay, le "journaliste propagandiste prend vite le
pas sur le romancier" (175). Si Beaugrand reussit A faire son point en tant que journaliste, il est
moins clair qu'il ait r6ussi Q crPer un roman.
Pendant la pCriode oh Beaugrand ecrivait leanne la Fileuse, Ricard dit qu'il avait
"l'ardeur du jeune 6crivain d6cid6 Q se faire rapidement un nom ... Mais sa grande ambition est
d'6crire un roman" (13-14). Si Jeanne la Fileuse est le seul roman achev6 de son oeuvre, ce n'est
pas le seul qu'il ait essay6 d'6crire ou de publier. En effet, plusieurs annees avant la parution de

Jeanne la Fileuse, Beaugrand travaillait i un roman qui, selon Ricard, h i t "un rkcit historique
inspire par la Nouvelle France" intitule Liowata, episode de 1759 (14), qu'il a publi6 dans sa
forme inachevee, en cinq tranches, dans ]'Echo du Canada en 1873 (51). I1 a ensuite abandonne
cette premiere tentative inachevk, mais il a recycle le debut de ce roman dans la premiere partie
de Jeanne la Fileuse. En fait, selon Ricard, le roman "est composk en bonne partie comme une
sorte de patchwork, pour lequel Beaugrand utilise abondamment des textes qu'il a dbj5 Pcrits et
publies depuis 1873, tout en les adaptant aux besoins d e son roman" (177). Dans la premikre
partie du roman, ces elements recycles comprennent les premiers chapitres du roman oh figure le
retour des voyageurs qui etait la scene d'ouverture de Liowata et d e w recits folkloriques: "le
Fant6me de I'Avare," raconte chez les Montdpel a la fete du retour de Pierre au chapitre 5, et "le
Legs du rnissionaire," raconth comme experience personnelle par le pkre Girard dans le chapitre
10.'

La dbcision de recycler le commencement de son roman anterieur dans son nouveau
roman semble tout B fait pratique chez un journaliste occup6 qui publiait en feuilleton et qui avait
des dhlais tres strictes A observer. Ce recyclage d ' b i t s anterieurs explique le caracthre souvent
irr6gulier et bricole du roman en genPra1, ainsi que l'anachronisme de I'inclusion de la scene de
voyageurs dans un roman des annees 1870. I1 explique aussi la qualitd tr6s soignbe, lyrique et
6vocatrice de la premihre partie du roman, une qualit6 qui n'existe pas dans la deuxieme partie,
qui sans doute a dQ6tre ecrite plus rapidement et avec une intention plus politique que lyrique.
Cependant, puisque Beaugrand a choisi d'integrer ces ecrits d'un r k i t historique dans u n
roman qui se voulait actuel, meme si c'4tait d'abord une decision pratique, il faut considerer i
quoi il visait. En quoi cette evocation de la Nouvelle-France ajouterait-elle a son entreprise
actuelle? Justement, Ricard suggere que Beaugrand "visait A prbserver chez ses lecteurs emigrbs
l'attachement au pass? et en plus, a la difference de plus tard dans sa carrihre, pendant cette
4poque oh il a k i t Jeanne la Fileuse, qu'il "ecrivait cornrne un militant, afin de defendre une

Ces rkcits se trouvent dans leurs formes originales dans l'edition critique de Ricard.
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cause et de repandre des iddes" (37). Donc, il parait que Beaugrand, qui n'avait ni les talents ni la
formation d'un romancier "naturel" et qui n'etait pas arrive a achever son roman anterieur,
semblait avoir besoin d'une cause politique pour lui donner la force d'achever son oeuvre de
fiction. En plus, si par moments la deuxibme partie du roman se lit comme une sPrie d'essais,
c'est parce que Beaugrand a integrk plusieurs "articles et reportages precedemment &dig-6s pour
L'Echo du Canada, comme la description des f&tesde la Saint-Jean 5 Montreal, ...le recit de
I'incendie du Granite Mills [et] le Rapport sur la population canadienne francaise de Fall River

Mass" (Rid 177).

6.2. Beaugrand et I'higration: la necessitk du dkpart et I'idCalisation du capitalisme dans
Jeanne la FiIeuse

Si Ifintrigue du roman semble selon Chassay "etriquee" ou "totalement invraisemblable

et irrealiste" (173),c'6tait typique des histoires d'arnour publiPes en feuilleton pendant cet?e
pQiode. I1 est clair que Ifintrigue etait secondaire au message du roman. Comme l'auteur luim6me l'avoue dans I'introduction B la premikre edition parue en volume B Fall River en 1878,
Ieanne la Fileuse est "moins un roman qu'un pamphlet; moins un travail littQaireU qu'une
defense des Canadiens francais qui ont 4t4 critiqu6s pour avoir quitte leur pays pour travailler
aux Etats (2). Beaugrand regrette l'emigration mais il insiste fermement sur sa necessite.
Dans cette introduction, Beaugrand dklare sa volont4 de "retablir la veritt?' et de
dkfendre ceux qui ont emigre du pays. Mais il ne veut pas qu'on croie qu'il favorise l'emigration:
en fait, il dit qu'il est, et qu'il a toujours 4t6, en faveur du retour des emigres. Mais il nie que les
Canadiens franqais aux Etats-Unis soient dans I'esclavage ou la misere; il insiste que leur
situation est en effet tres bonne.
Selon Beaugrand, ce sont ces idees qui importent le plus; il choisit le roman pour
communiquer son message, dit-il, 2 la classe ouvrikre:
J'ai cru devoir adopter la forme populaire du roman, afin d'interesser la classe
ouvriere qui forme, aux Etats-Unis, la presque totalit6 de mes lecteurs, mais je me
suis 6fforc4, en m&metemps, d e faire un portrait fidele des moeurs et des

habitudes de nos compatriotes emigrds.... L'intrigue est simple cornme les
moeurs des personnages que j'avais A mettre en scene, et je me suis efforcd
d'eviter tout ce qui pouvait sentir l'exaggdration et l'invraisemblance (2).
M6me si c'est un roman, i1 veut dire que c'est une oeuvre vraisemblable et non pas fantastique ou
romanesque. "En realite," repond Jean-Franqois Chassay, "on pourrait avancer que ... le roman
produit l'effet contraire chez le lecteur aujourd'hui let] apparait totalement invraisemblable et
irrealiste" (173).
Dans ce roman en dew: parties, I'auteur interrompt l'intrigue pour insdrer six chapitres
qui se lisent comrne des essais sur l'emigration vers la Nouvelle-Angleterre. Beaugrand explore
les causes de l'dmigration, defend ses compatriotes qui sont partis et loue le systhme politique et
kconomique americain tout en critiquant le systeme canadien. I1 decrit l'emigration canadiennefranlaise comrne une serie de vagues dont la plus importante a eu lieu B partir de 1865 B la fin de
la guerre de skession amkicaine qui avait, dans le langage de Beaugrand, "jet? un demimilliard de Canadiens franfais dans les fabriques americaines; des dmigrds qui avaient
"abandonne le sol natal pour venir demander A l'dtranger le travail et le pain qui leur manquait
au Canada" (102). Beaugrand aura bient6t des remarques politiques A faire B cet 4gard, surtout
pour prendre en defaut les "ministres canadiens qui n'ont pas pris la peine de s'informer des
causes de ce depart en masse des populations d'origine franqaise, .... [un]&at de choses si
prejudiciable aux inthrsts de la nationalit6 franqaise au Canada" (103). "On faisait de la politique

B l'anglaise," continue-t-il,
sloccupa[nt] alors d'amalgarner dans une conf6dQation fdddrale, toutes les
possessions britanniques de l'AmQique du Nord, et pendant que les Canadiens
francais prenaient la route des Etats-Unis pour demander du travail Q 114tranger,
les hommes de l'dtat prenaient, em, la route de I1Angleterre,pour vendre au
cabinet de St. James, pour des titres et des ddcorations, le peu d'influence qui
restait de la nationalit4 franqaise au Canada (103).
C'est une attaque severe du gouvernement f4dQal canadien et surtout du parti Tory.
Bien qu'il ne le nomme pas, il cite une remarque genkralement attribu6e Q Georges-Etienne
Cartier, "I'un de ces hommes, grand architecte de la confkddration," qui avait apparemment

remarque au sujet de Yemigration canadienne-francaise: "Laissez donc faire; ce n'est que la
canaille qui s'en va" (104). "Pendant que les ministres-chevaliers du Canada participaient a la
curbe du pouvoir de la nouvelle conf6dQation," ajoute-t-il, "les capitalistes ambricains drigeaient
de nouvelles filatures"(1bid).
Dans un vif contraste A ses critiques du gouvernement canadien, il va defendre les
Canadiens fran~aisqui ont choisi de partir, insistant B plusieurs reprises sur la n6cessit6
materielle de leur depart: "L'emigrant franco-canadien vient donc et demeure donc aux EtatsUnis, parce qu'il y gagne sa vie avec plus de facilitc! qu'au Canada." Beaugrand nie les rapports
qile ces emigrPs souffraient de faim ou de misere (104-105))et met l'accent sur le confort et I'aise
de la vie de l'emigr4. Voici un exemple du style de Beaugrand qui r4sume I'arriv6e d'un nombre
d'entre eux d'eux: "AprPs avoir voyage toute la nuit dans des wagons confortables ... sans avoir
kt6 derange par les arr@tsou les changements de convois," ils arrivent A Fall River (124). Avant la
fin de la journee, tout est en ordre: on s'est install6 "dam un logement confortable, avec
l'assurance d'un travail permanent pour tous les membres de la famille" (125). Malgre cette
vision iddalis6e, il ajoute une note de complexit6 et d'ambivalence: "On dormait, ce soir-1% sous
le toit de l'etranger ... [ressentant] ce sentiment inexprimable de navrante melancolie qu'on
appelle le ma1 du pays" (125).
Bien qu'il traite le depart de ces emigres avec nostalgie et regret, il ne laissera jamais
croire que rien d'autre que la pure necessit6 materielle aurait motive leur dhpart. Au contraire, il
decrit la misere qui avait depopul4 la campagne canadienne d'un grand nombre de gens qui ont
dO chercher ailleurs "les moyens n4cessaires pour subvenir aux besoins impQieux de chaque
jour" (119).

En plus, dans les moments qui se lisent comme de la propagande, il prodigue de
louanges les capitalistes amQicains et leur esprit d'enterprise, surtout cewc qui ont construit les
chemins de fer qui ont facilite lf6migration et d4veloppe les 4conomies des deux pays, appelant
ces lignes de chemin de fer "une question d'int6rGt national" (120). I1 est captive par ce qu'il voit
comme le progres amkicain: les routes ferr4es, les chemins, les canaux et il en exprime une

admiration sans bornes (120). Par contre, il prend en d4faut "l'indifference du gouvemement
canadien pour tout ce qui touche aux entreprises industrielles et a I'amelioration des voies de
communication entre les districts agricoles et les centres commerciaux" (126).
Touchant B la question du nationalisme canadien, il insiste encore une fois sur la
necessitP:
Ce n'est pas le manque de patriotisme qui pousse l'kmigrant canadien vers les
Etats-Unis; ce n'est pas l'amour exagere des richesses ni l'appas d'un gain
4norme; ... c'est le besoin, l'inexorable besoin d'avoir chaque jour sur la table le
morceau de pain nbcessaire pour nourir sa farnille (122).

En traitant le sujet du rapatriement des 6migrc.5~~
Beaugrand insiste que ce projet a fait faillite A
cause d'une simple "cornparaison mathematique." U se demande si l'emigr4 canadien pourrait
en retournant au Canada, gagner ... le mGme nombre de dollars qu'il gagne dans
les filatures de la Nouvelle Angleterre? ... les chiffres sont en faveur des EtatsUnis, quoi qu'en disent ceux qui sont paybs pour affirmer le contraire. Ce n'est
pas en trompant le peuple par des niaiseries sentimentales que l'on parviendra 5
changer les reponses implacables, d'un probliime d'arithmetique (144-145).

En resum& Beaugrand reg-rettait la massive emigration canadienne-fran~aise,mais il l'a
trouvee neanmoins inevitable etant dome la situation kconomique relative des deux pays. Pour
lui, comme pour un grand nombre de la classe kduquee, c'etait une question de nationalisme:
avec le depart de plus d'un tiers "du nombre total des rnembres de la race franco-canadieime en
Amerique.... il est facile de comprendre les effets d4sastrew de ce depart en masse de ses
habitants, sur la prosperite matQielle du pays, et l'influence de la nationalit4 franqaise dans la
nouvelle conf6deration" (100). Mais la difference de la majorit4 de l'elite, il ne condarnne pas
les emigres. Finalement, tandis qu'il fait une critique sdvkre du Canada et de sa politique, il loue
les Etats-Unis et I'un de ses plus grands mythes, le reve americain:
L'etranger qui veut prendre sa part du labeur necessaire a l'ava~icementdes
progrks materiels et intellectuels du pays, est requ, aux Etat-Unis, comme un
here; quelles que soient sa croyance ou sa nationalit4. Les portes d e toutes
ambitions lui sont ouvertes (141).

6.3. La premi6re partie: le grand mythe canadien et la glorification du travail

Au debut du roman, Beaugrand emploie le pittoresque pour decrire trois villages le long
du fleuve Saint-Laurent oh aura lieu son histoire. I1 evoque les origines nobles et franqaises de
ces villages: l'un a "I'aspect incontestablement normand" et Ctait, dit-il, le site d'emigration de
"vieilles et nobles familles fran~aises"au commencement du dix-septieme si8cle (4). VoilB dkji
une imprecision qui suggere que Beaugrand developpait un mythe, puisque la majorit4 des
colons Venus en Nouvelle-France n'Ctait pas d'origine noble: Ricard remarque qu'il "n'y eut pas
d'emigration importante de 'vieilles et nobles familles fran~aises,"' et cite Marcel Trudel qui
estimait la proportion de nobles, en 1663, 3,2% de la population de la colonie (note, 263-4). En
plus, c'est bien comu que la plupart des farnilles aristocrates sont retournCes en France apr&sla
ConquGte. Avec cette irnpr&cision,nkanmoins, Beaugrand Cvoque donc d&sle dCbut un sens de
fierte nationale de la noble descendance des Canadiens franqais.
Dans son usage du mot "noble" Beaugrand semble jouer A plusieurs reprises sur le sens
multiple du mot: celui d'aristocrate et celui qui suggere les grandes qualit& morales ou une sorte
de distinction ou autoritk naturelle (Le Robert Micro, 1998, 882).
Dans la premiere scene, il s'agit du retour d'un groupe de voyageurs en canot, ce qui
repr4sente la poCsie et le grand mythe du pays. I1 est facile de deviner qui sera le hQos du
roman: un jeune homme habile au gouvemail, "son vetement moitie franqais, moitie indien,
denotait cependant chez lui de certaines prbtensions B 1'6lkgance." "D'une figure noble et
passionnee, il etait facile de voir, dans tous ses mouvements, la supCriorit6 de l'intelligence et
I'habi tude de comrnandement" (5).
Beaugrand ajoute un moment de folklore dans le chant des voyageurs, "Canot df6corce,"
qui rend ce retour plus romantlque que rkaliste: "Les 6chos du rivage rkpktaient la m%lemelodie
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de ce chant primitif et les fermikres abandonnaient pour un instant les travaux de menage, pour
ecouter le chant des voyageurs." Les enfants ecoutent aussi, et "les filles [qui] joignaient leurs
voix cristallines du refrain qui leur arrivait port4 par la brise du soir" (6). Cela pourrait 6tre la
mise en s c h e d'une comedie musicale.
C'est ainsi que se presentent les voyageurs qui evoquent le grand mythe du pass6
canadien, un jeune hQos a I'aspect "noble," et des villages qui evoquent le pass6 "noble" de la
Nouvelle-France. Beaugrand semble vouloir ainsi etablir un terrain d'entente avec ses Iecteurs
canadiens-fran~ais.I1 leur adresse meme directement la parole, voulant leur rappeler "le bon
vieux temps" et leur histoire commune. Il Pvoque donc une nostalgie pour ce pass6 canadien qui
appartient d4jA au myche: "Vous souvient-il, lecteur, des 'voyageurs' du bon vieux temps? De ce
temps, ou nos pkres et nos grands-pitres partaient chaque automne aussi rbgulikrement que
l'hirondelle voyageuse, pour aller s'enfoncer dans les for6ts vierges ...?" (8). 11 s'adresse B son
peuple, aux Canadiens franqais, soit au Canada, soit aux Etats-Unis, pour leur rappeler leur pass6
glorieux.

I1 idealise et rend mythique meme le rude travail qu'ont fait ces voyageurs et le style de
vie qu'ils ont v6cu: "Aprks des journ6es d'un travail presque surhumain et inconnu aujourd'hui,
on s'assemblait au coin de 1'2tre et chacun y racontait ses aventures plus ou moins v6ridiques."
Plus tard, aprks avoir passe la bouteille et chante des "complaintes," "on dormait sans soucis" (9).

I1 idealise et elkve au niveau du mythe la vie des voyageurs pour 6tablir un terrain d'entente avec
ses lecteurs canadiens-fran~ais.
En plus, il montre d6jA la valeur du travail dur: on travaillait dur, mais on etait "sans
soucis"; m@mela tendance a boire semble une activitP innocente qui devait accompagner un tel
travail. I1 4voque une sorte d'gge de fer des hommes: "Ces hommes de fer ignoraient le danger"
(9). Meme pour tuer un ours, ils le faisaient A la hache au lieu d'au h s i l pour y mettre plus

d'aventure. Et toujours, ils partent, travaillent, et retournent chez eux en chantant. De retour,
"on 'sautait' les rapides en bravant mille fois la mort, et le gousset bien garni et les mains
remplies de cadeaux" (30). "Leur fid&Iecanot d'ecorce de bouleau les avait suivis partout, et
quand ils avaient compte et recompte les brillantes pieces &or, fruit Iegitimes de leurs
travaw ...nos voyageurs [rentrent] en chantant vers le village natal" (14). AprPs quelques
semaines pour "les r6jouissances," ils aident "les vieilles gens" B faire les recoltes, avant d e
reprendre la route de la for6t "en chantant" (10).
Beaugrand savait qu'il avait crCC quelque chose d'irrealiste et d'anachroniste en mettant
cette scene de voyageurs dans I'actualite de son recit: "La sckne que nous avons racontee, au
premier chapitre, etait donc, en 1872, chose A peu pr&sexceptionnelle" (10). Bien qu'il admette
que ce qu'il decrit est un ph4nom&nelargement passe, iI glisse ces voyageurs dans le present,
dans I'actualite du roman. C'est comme s'il voulait melanger le mythe A I'actualit-&en le situant
dans le prksent pour creer un effet dramatique. Pour I'action il veut que son h6ros Pierre
Montepel puisse participer B la vie des voyageurs. I1 y avait evidemment toujours des chantiers a
cette epoque, et meme 5 l'epoque de Maria Chapdelaine; ce n'btait question que de savoir ou on
dbfrichait en ce moment. Peut-&re que la difference est-elle qu'en realit&,c'est un travail dur et
peu pobtique, meme proletarianis6 puisque ce sont les gens qui n'arrivent pas 5 gagner leur pain
sur la ferme qui se voient forc6s a s'engager dans les chantiers, tandis qu'au pass&,on pouvait
recouvrir la realit6 de gloire et en faire partie de la Idgende. Dans un sens, Beaugrand voulait le
contradictoire: il voulait participer a la legende dans un temps present.
Peut-Ctre que ce paradoxe s'explique-t-il par cette idee de Ricard qui voit Beaugrand
comme un ecrivain "urbain": "Certes, le folklore, les traditions, les moeurs rurales occupent une
place de choix dans son inspiration," ecrit-il, mais c'est toujours du point de vue moderne, sous
"le regard 'moderne', I'attitude d'un homme de la ville, justement, qui est ne B la campagne el:

s'en souvient, mais qui sait en m@metemps qu'il n'y retournera jamais" (36). En parlant du
voyageur dans Jeanne la Fileuse, Beaugrand Pcrit:

Le type est maintenant--8 quelques rares exceptions prk--presque entierement
disparu. La civilisation moderne, la colonisation des contrPes situ6es au nord de
YOutaouais, les facilitks du commerce et de la navigation, la vapeur ont tour-atour d e h i t ce qui restait encore du pittoresque et d'original dans le caractere du
'canotier voyageur' (10).

Le moderne a d6jB empi6te sur le pass6 et le mythe canadien, suggkre Beaugrand. Le
"coureur du bois" et "I'homrne des chantiers" sont presque passbs "A l'etat de lPgende." I1
regrette ce changement vers la modernisation; ce n'est plus le m@mepays deja. Dans la
modernit6, la vie est ordinaire et donc elle n'est plus mythique:
On entend encore les vieillards raconter leurs exploits parmi les Indiens du
Nord-Ouest et dans les for@tsvierges de YOutaouais, mais les enfants,
maintenant, vont B I'Ccole, passent au collhge, et finissent ghkralement par
choisir I'outil de I'artisan ou I'Ptude des professions liberales (10).
On se demande pourquoi cette nostalgie, pourquoi ce regret du passage de cette pQiode
hQoYque et mythique canadienne? Cette Cvocation du mythe semble d'abord 21 I'intention de
c e u qui sont partis du Canada, pour leur rappeler leur pass6 glorieux pour qu'ils n'en perdent
pas conscience m@mes'ils quittent le pays. Peut-@trecela joue-t-il le r61e d'une sorte de
Survivance, un sens glorieux de leur pass6 une fierte pour le r61e des Franqais au Canada et dans
YAmkrique du Nord.
Mais peut-@treaussi est-ce pour montrer a u critiques des emigres que puisque le grand
mythe canadien est d6ji pass&,les emigres ne trahissent rien en quittant un pays d4jB compromis
par la modernite sans en etre developpb economiquement. Si, dans la deuxieme partie du roman,
Beaugrand va lui-mGme idealiser le travail des Canadiens frangais dans la Nouvelle-Angleterre, il
veut situer Ifidealisation du fait canadien dans le passe pour montrer par la suite que la vie n'est
plus idkale pour un grand nombre de Canadiens qui se trouvent dans la regrettable n6cessitP d e
quilter leur pays.

De toute faqon, le travail dur est glorifie dans ce roman: le travail du voyageur, le travail
des recolteurs, et plus tard le travail des ouvriers des moulins. Le travail est depeint en activite
glorieuse, m@menoble. Comme on a vu, dans son usage du mot "noble" Beaugrand joue sur le
sens multiple du mot: celui d'aristocrate et celui qui suggere les grandes qualitks morales. Mais
il y a un glissement subtil ici: m@mes'il accentue l'idee de "nobilitk," le travail physique est une
valeur surtout des classes ouvrieres, Ie groupe B I'intention duquel Beaugrand nous a deji
informe qu'il a crkC ce roman. Il est B remarquer que I'ouvrier, celui qui doit travailler fort, n'est
jamais depeint en victime, ni au passe, ni au present; ni au Canada, ni aux Etats-Unis. Cette
vision du travail unit tout le roman. On peut se demander si cette attitude de Beaugrand ne
serait pas une position elite ou bourgeoise, assez commode pour ceux qui n'appartiennent pas
aux classes ouvrikres.

Par la suite, de retour a la ferme des Montepel, Beaugrand va egalement idPaliser et
glorifier la cultivation comrne travail glorieux, passe de pere en fils depuis des gknhrations,
d'abord en Normandie, ensuite au Canada. I1 montre que les ancetres-fermiers de Jean-Louis
Montepel avaient assist6 B la colonisation du pays: "Natifs de la haute Normandie et fermier de
pere en fils depuis des genQations, les Montepel avaient continuk, apres leur arrivke au Canada,
se livrer B la culture des champs" (11). Si Montkpel n'est pas d'origine strictement noble, c'est
toujours un "habitant B son aise," un fermier dans les circonstances aisees. Pour Beaugrand, la
cultivation est donc un travail qui a un lin&age,un hQitage, une histoire entrem@lPea celle de son
peuple.
A l'occasion de la fenaison B la ferme des Montepel, on voit encore le travail idealis6 et
rendu pastoral. I1 est accompagne de la gaiete et du chant: "Garqons et filles trouvaient moyen
d'e!gayer leurs rudes labeurs par les conversations joyeuses et des chants retentissants" (27). On
prend le diner des travailleurs en commun: aprks avoir mange! "la soupe nationale ... chacun dit
son mot, raconte son anecdote, invente son histoire" (28). Beaugrand sugghre ainsi une egalite,
une place pour tous. A une heure, on entend la voix du maitre: "Au travail! Mes enfants!"
Donc, m&mel'ordre de retourner au travail est gentil et paternaliste. Le soir complkte la scene

pastorale et harmonieuse: on se rassemble au bord du fleuve, oh par les sons du violon et "en
d6pit du travail et de la fatigue du jour," on danse sur I'herbe (28).
Dans la description d e la famille Girard, Beaugrand peint encore une id4alisation, cette
fois celle de la pauvrete fiere et noble. M&mes'ils participent aux travaux de la ferme Montepel,
ce here et cette soeur se tiennent a Irecart, "pensifs et troubl6s," rentrant le soir dans leur "fr&Ie
canot d'ecorce," un faible echo du canot d'ecorce des voyageurs, pour retourner chez eux au lieu
de se joindre aux autres pour la f6te du soir. 11s rentrent pour voir leur pere,
invraisemblablement octogenaire, Ctant d o m e que sa fille n'a que 16 ans, dans leur "humble
chaulni&reque l'on apercevait demi-cache A I'ombre des ormes qui bordent la c8te du fleuve."
Plus tard, ils se couchent sur "d'humbles grabats, leur membres fatigues par les rudes travaux de
la moisson" (29). Le lendemain, "longtemps avant I'aurore, Jeanne ... pr4par[e] I'humble
dkjeuner," tout en "mettant dans un ordre parfait le menage de la chaumiere" (29-30). Si les
Girard vivent en pauvrete, Beaugrand y met une nobilith: ces enfanls sont intelligents, pensifs,
tristes et troubles. Nous voyons donc un menage traditionnel et des moeurs traditionnels oG les
enfants montrent un respect sans bornes pour leur pitre Age. 11s sont travailleurs; ils t~availlent
evidemment pa^- necessite. Beaugrand developpe donc un systkme de valeurs canadien
traditionnel oh l'on respecte la vieillesse et 0i.1 on travaille fort par necessitk.

6.4 La prksewation du traditionnel: le folklore dans Ieanne la Fileuse

.

C'est pour sa valeur folklorique que plusieurs critiques voient une valeur durable dans
Jeanne la Fileuse et ils voudraient voir une rehabilitation de I'auteur a ce compte. Beaugrand
inclut dans son roman deux k i t s folkloriques qu'iI avait 6crit et publi6 en feuilleton auparavant.
Le premier, "Le Fsntome de I'Avare," est raconte par le ma4tre de I'Pcole lors de la fete

du retour des voyageurs chez les Montkpel. Celui-ci raconte LUI rCcit qu'il avait lui-m6me appris
de sa source, un vieillard 2ge de presque cent ans qui racontait a sa famille chaque veillee du

Nouvel An une exp4rience qu'il avait vecue en 1858. C'est l'histoire d'un avare qui a dG payer le
pech6 d'avoir laisse mourir un voyageur au seuil de sa porte. Selon le raconteur, "derrikre la
IPgende, il y a la leqon terrible d'un Dieu vengeur qui ordonne au riche de faire la charit&"(18).
Dans ce recit dramatique et frappant, il communique une forte croyance catl~oliquetraditionnelle
et janskiste: on est puni par un Dieu vengeur si on dCsobeit B la loi de Dieu; on est mis au
purgatoire jusqu'i ce qu'on expie son peche. Ce r6cit remonte Q l'epoque glorifiCe d'avant la
Conqu@te,"bien avant que l'anglais eat jamais foul6 le sol de [la] paroisse natale" (22). Apr&sle
recit, tout le monde est affecte par cette histoire, qui "avait touch4 la corde sensible dans le coeur
du paysan franco-canadien: la croyance A tout ce qui touche aux histoires surnaturelles et aux
revenants" (27).
S'interrogeant sur l'inclusion de la Ihgende, Le Moine sugg&reque Beaugrand

a sQrement Pprouve la nostalgic du pays [et a compris que ce recit] est
susceptible de rendre nostalgique toute une collectivite. En homme d'action,
Beaugrand n'utilise pas la litterature orale aux seules fins de 1'Cvasion; elle est un
moyen dont iI sait tirer parti (41).
A travers le folklore, la tradition du passe continue dans le present, meme ou surtout dans un

present "modeme." Par les contes des vieilles gens, les jeunes gens pourront perpetuer la
tradition familiale et culturelle.
A ]'occasion de la f6te dans le roman, ce conte injecte une certaine sobriete A la soiree; on
n'est plus joyeux par la suite. C'est un rappel de la mortalite humaine, de la nature serieuse de la
vie, de la necessitt! d'obbir a w lois de Dieu. Cest un avertissement: on peut fcter, stamuser, se
sentir joyeux ensemble, mais la vie est sQieuse et on ne devrait pas &re inconscient de ou
insensible B la realit6 sobre de la vie humaine. Pour les lecteurs, ce moment folklorique injecte
dans la narration encore un moment de collectivitP avec les Canadiens franqais actuels; il leur
rappelle leur tradition folklorique et leurs croyances catholiques qui ont, par la tradition d'oreille

en bouche, survCcu jusqu'au present. Pour le journaliste moderne et anti-clPrical, il est fascinant
que Beaugrand se soit passionne pour un teI recit.
Le deuxiPme recit que Beaugrand intkgre dans le roman est "Le Legs du Missionaire."
C'est le pitre Girard qui le raconte B ses enfants et a Pierre Montepel pour leur faire connaitre son
histoire. Dans sa jeunesse, quand il etait coureur de bois voyageant dans la rPgion du SaguenayLac St. Jean, un lndien l'invite B le suivre auprbs d'une "robe noire" sur le point de mourir.
Girard arrive un jour trop tard mais rend les derniers devoirs religieux au missionnaire et
transmet ses papiers aux Sulpiciens de Montreal, service qui lui vaut un heritage en r6compense
de vingt mille francs. Ce rkcit, qui semble inutilement long pour le roman et qui se rapporte peu

21 l'intrigue, est encore un moment de folklore ou l'on voit l'image du Canada "du bon view<
temps" B travers les voyages lointains, le contact avec les missioru~aireset les "peaux rouges."
Ricard note le thitme principal du recit: "les AmQindiens convertis et leur fidkle companion, le
missionnaire" (76). Ce thkme rend ce rPlcit assez anackroniste pour le dix-neuvi&mesiitcle.
Le but de Beaugrand en composant et publiant ces recits semble le meme qui l'a inspire
de les inclure dans Jeanne la Fileuse et il s'explique avant de les publier pour la premiere fois
dans I'Echo du Canada:
Ici, plus encore qu'au pays, nous avons besoin d'entendre redire les traditions et
les coutumes de nos phres. Ce sont des anneaux qui relient intimement le respect
di3 2I la mbmoire de nos vaillants ancctres a l'amour inn6 de cette patrie qu'ils
arrositrent de leur sang. Apprenons a connaitre ceux qui nous precederent sur
les rives du St. Laurent (Ricard 19).
Donc, il semble que Beaugrand visait B une sorte de Survivance en voulant prkserver les anciens
recits de son pays natal et les rappeler a ses compatriotes m@mequ'ils soient install& dans un
nouveau pays.

6.5. Le patriotisme dans Jeanne la Fileuse: encore une trace de Survivance?

Seneca1 decrit le roman comme "an artificial plot of sentimentalities that deals more with
the legacy of the 1837 Revolution than with the realities of proletarian mill life in the fetid hell of
a New England mill town" (201). Cette description est certainement juste et le dernier point est
aussi un point principal de cette th8se. NPanrnoins, l'accent que Beaugrand a mis sur la
"Revolution" de 1837 n'est pas pour rien mais a un sens tres particulier pour le message du
roman dans sa totalite. En fait, Beaugrand tente de lier la suite de la R4volte des Patriotes A
I'emigration avec un sens de patriotisme trhs original, ce qui lui permet d'autant mieux de
defendre ses compatriotes emigres. La question implicite qu'il se pose est: Qui, B I'epoque oh il
ecrit, sont les vrais descendants des Patriotes?

En presentant I'histoire des Montepel, Beaugrand va bient6t nous informer que la famille
a par tradition ete loyale a llAngleterre, depuis "la Cession du Canada a lrAngIeterre," quand son
ancctre a ete emprisonnk par les Anglais mais "trait6 avec Pgards par les officiers anglais."
Beaugrand presente cette loyaute non pas cornme une trahson de la cause nationale mais comme
un acte noble d'avoir dCfendu "les droits d e la couronne de I'Angleterre, comme il avait d4fendu

jadis I'autorite du roi de France" (11-12). Mais, continue-t-il, cela cause du "mecontentement"
chez Ies dmes plus patriotiques, ceux "qui chhissaient encore la memoire de la domination
franqaise." On disait mGme que Jean-Louis Montepel, le pere de Pierre, avait trahi les Patriotes
"pendant la lutte glorieuse de 37-38 (12), ce que le p8re Girard va confirmer plus tard. Donc, si
Beaugrand ne semble pas porter de jugement severe envers la position Tory de Jean-Louis
Montepel, il va bientBt rhkler une passion patriote.
La diff6rence politique joue un r61e principal dans I'action du roman, puisque Pierre
Montepel, pendant sa formation au sPminaire de Montreal, fait la connaissance de camarades
patriotes "aux 2mes nobles et aux sentiments patriotiques," qui lui parlent des Revoltes de 1837

et qui vont le convertir (13). Ne partageant plus les id6es politiques de son pere, Pierre ne lui en
parle point, "par respect filial," mais un jour il laisse echapper un mot qui r4vkle la verite a son
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p&requi en devient tout f2ch4. Cette diffkrence politique entraine une rupture familiale: Pierre
decide dorhnavant de gagner lui-m@meson pain; son pere, attristk est trop orgueilleux pour
essayer de le dissuader et sa mere est "presque folle de chagrin" (13). Voili ce qui a men6 Pierre
Montbpel dans la forPt comme voyageur.
Si Beaugrand semble d'abord faire un effort pour rester neutre, sans calornnier les
Montepel, il prendra bientdt la part des Patriotes dans "cette lutte glorieuse du paysan canadien
contre les prhtensions insensees du gouvemement britannique" (56). A travers son roman, il va
&leverle Patriote de 37-38 a un r81e glorieux par des remarques generales mais surtout par le
persomage de Jean-Baptiste Girard, le pere de Jeanne et de Jules. Selon celui-ci: "Ma famille
habite Contrecoeur depuis plusieurs generations, et les Girard ont toujours 6t4 considhres cornrne
bons Canadiens et honngtes citoyens, de phre en fils." Girard avait "choisi la vie ardue et
aventureuse de 'coureur de bois"' ou il avanqait, evidemment, "en chantonnant un air du pays"
(50). Apres avoir gagnh une modeste fortune par un acte de bome volonte (qui est raconte dans
le recit "Le Legs du Missionnaire"), il a achetC "une des plus belles fermes des environs," ou il
vivait pendant dix ans en paix et bonheur avec sa femme, une fille de 18 ans lors de leur mariage
(55). Mais aprks "les evenements memorables de la revolution de 1837," quand il s'est battu en
bon patriote contre les Anglais, il a 136trahi par un informant canadien, Jean-Louis Montkpel, et a
donc ete force de sfexiler aux Etats-Unis. Ses biens ont Cte saisis par le gouvernement, ce qui
explique pourquoi il vit avec ses deux enfants dans une pauvrete quand m8me digne et fiere.
C'est Q peu prks la meme histoire pour Michel Dupuis, le pitre d'Anselme Dupuis qui
ernigrera aux Etats-Unis. Encore une fois, Beaugrand evoque le caracthre noble des Canadiens:
le pere Dupuis "appartenait a l'une des plus anciemes familles de Contrecoeur" (116).
Beaugrand semble vouloir dire, B I'encontre des paroles attribuees Q George-Etienne Cartier, que
ce n'est pas "la canaille" qui s'en va! Tout comme les Monthpel, cette famille faisait partie de la
tradition de la campagne canadienne: "De pere en fils, depuis plusieurs generations, les Dupuis
6taient propri4taires des terrains qu'ils cultivaient avec profit, et l'aisance avait toujours r6gn4
dans la famille jusqu'a la date des troubles de 1837" (116). Patriote, Michel Dupuis a &tPforce de

fuir; ses proprietes ont 4tP negligees, et il a fallu emprunter pour subvenir aux besoins de sa
famille. "I1 avait fallu recourir au moyen ruineux des hypotheques et des inter& exorbitants"
(116). Donc, les "braves" gens "travailleurs" sont forces par les circonstances, d'abord par la

politique et ensuite par une situation economique peu favorable, d'emprunter. Le cas particulier
de la famille Dupuis permet a Beaugrand de reveler le caractere general de Yemigration:
Une fois lancd sur cette pente fatale [de l'emprunt], les dettes s'accumuli2rent et
c'ktait dans I'intention de mettre un frein a ce penible &tatde choses, qulAnselme
Dupuis avait resolu d'emigrer dans un centre industriel de la Nouvelle
Angleterre. Sa famille nombreuse, qui ne lui causaient que des depenses au
Canada, deviendraient une source de revenus aux Etats-Unis, et si ses esperances
se realisaient, iI pourrait avant longtemps revenir au pays avec les fond
necessaires pour payer ses dettes et reprendre son ancien genre de vie dans des
circonstances plus favorables (117-118).
Beaugrand montre que ceux qui etaient forc@s,d'abord d'emprunter, ensuite, d'kmigrer, dtaient
des victimes de ce qui se passait au Canada. I1 suggkre donc que ceux qui veulent arrgter
remigration et encourager le repatriement devraient plut6t s'adresser au c6te pratique, la
diffkrence des salaires dans les deux pays, au lieu de faire appel au patriotisme des emigrgs. I1
montre qu'en fait c'etait souvent les descendants des Patriotes de 37-38 qui etaient forces a
4migrer. I1 oppose donc un vrai patriotisme (celui des Patriotes) a un faux patriotisme (celui de
l'idkologie ultramontaine) qui pretendait que les Canadiens fran~aisdevraient rester ou retoumer
dans leur pays natal m@mes'ils gagnaient beaucoup plus en quittant leur pays.
Beaugrand veut dbmontrer, au contraire, que ceux qui ont emigre aux Etats-Unis pour
des raisons de n6cessite sont rest& aussi fidkles a leur patrie d'origine que ceux qui ne l'ont pas
quittee, ce qu'il fait de faqon dramatique dans sa description de la f$te nationale de la Saint-JeanBaptiste de 1874 Q MontrPal. A cette occasion, un grand nombre d'4migrPs est retourn4 pour une
grande manifestation de patriotisme et d'unite des populations canadiennes-fran~aisesdu
Canada et celles de la Nouvelle-Angleterre. Les emigres montrent un patriotisme joyeux et
enthousiaste pour leur pays natal. Beaugrand montre ainsi la relation qui exisie entre les dmigrPs
et leurs "freres" du Canada, et son message est clair: mEme s'ils sont partis pour travailler et

g a p e r leur pain B I'Ptranger, iIs sont rest6s incontestablement "canadiens." Cette appartenance
nationale qui depasse la frontiere politique suggkre une sorte de Survivance B la francoainericaine: on peut Pmigrer pour des causes 6conomiques et neanmoins rester Canadien et
Patriote.
Pour Le Moine, le fait que Beaugrand adopte la cause patriote ne serait pas Ptonnant:
d'abord parce que toute la IittQature queb4coise du XIXe sikcle fait partie d'une "dkmarche
collective selon laquelle 'l'espoir d'une renaissance nationale puise ses forces ... dans la
r4surrection de la grandeur nationale du pass&'" (7), mais ensuite a cause de la politique qui a
result4 des RPvoltes: "L'echec de la RPvolution de 1837 a permis le maintien au pouvoir des
bureaucrates et de leurs heritiers, les Tories, qui se sont si facilement allit2 au clergk. C'est de cet
echec que Jeanne la Fileuse tire son origine" (22).

6.6. Une lecture fkministe: l'univers patriarcal et la nkcessitk de partir

Si le patriotisme est un thhme important pour Beaugrand, il y a une autre idbe qui se
rkpand egalement dans le roman: celle du patriarcat. I1 est inthressant que ces d e w idt2es
viennent de la mEme racine etymologique, patr(i)- (pkre): le patriotisme et le paternalisme ou le
patriarcat. Par son patriotisme, Beaugrand se distingue du gouvernement actuel, ainsi que de
I'elite canadienne de son 4poque dans sa dPfense des PmigrCs qui sont souvent des Patriotes ou
des descendants des Patriotes. Par contre, il. s'aligne parfaitement avec les idPologies de son
epoque en ce qui concerne le genre: il cr6e une hCroYne qui reflkte parfaitement le patriarcat.
Ce roman est penetre d'un sens de patriarcat et de paternalisme qui, mEme pour
l'epoque, semble exagPr6. Dans les Pvocations de I'hQitage, il s'agit toujours "de phre en fils": il
s'agit toujours des hommes; les femmes n'y sont que pour continuer la lignde masculine, la seule
qui reqoit un nom parce que crest la seule qui continuera a Etre nommCe. Dans Yunivers de

Beaugrand, il ne s'agit pas des femmes; leur seul r61e est de promouvoir les intCrCts des h o m e s
et de la famille patriarcale. I1 est evident, comme le dit Patricia Smart, que "dans Ie roman de la
terre nous sommes en plein 'roman traditionnel"' (89). Selon elk, HPl&neCixous, une des
premieres critiques fdministes, a sugg6rP que le r61e de la femme dans la littdrature traditionnelle
est de "femme-objet construite pour servir de reflet et de support B la subjedivite masculine."
Selon Cixous, "si l'on interroge I'histoire litteraire, c'est toujours la msme histoire. Tout revient

i3

l'homme ..." (Smart 22).
I1 n'y a rien d'ktonnant de trouver des valeurs traditiomelles dans un roman 6crit dans
les annees 1870. Mais Beaugrand n'est pas simplement satisfait de Iaisser implicite ces valeurs:
ce qui frappe dans ce roman est une ideologie patriarcale qui semble inutilement exagQ4e et
antique. En fait, c'est l'idkalisation du patriarcat et du paternalisme que Beaugrand developpe en
compagnie des autres valeurs qu'il conqoit comme traditionnellement canadiennes. Si une telle
vision peut sembler attrayante, elle est aussi dangereuse parce qu'elle reflete si peu la r6alit4.
Dans Jeanne la Fileuse c'est un patriarcat bienveillant qui protege la jeune fille virginale; la
situation de Jeanne semble meilleure griice a la protection masculine, mais m@mecela est peu
rkaliste parce qu'il y a des hommes qui abusent du systeme1 .
Dans le conflit de la farnille Mont6pe1, il est clair que Madame Montepel n'agirait pas
comme le fait son mari, mais c'est lui qui decide. Il s'emporte et se prononce; eIIe, comme si elle
sentait son impuissance, fond en larmes. Quand le pkre arrange un mariage pour son fils sans Je
consulter, la mgre a ses doutes, wais c'est toujours lui qui decide. MGme quand la femme a fait le
travail, l'homme a la parole: 2 la conclusion des travaux de la fenaison, quand le p6re Montepel
veut offrir un souper aux engages, il annonce B son fils: "J'ai fait preparer, par ta mkre, ...un

Henri Gripon va dkmontrer cet abus plus tard dans Un h o m e et son p6ch6 (1933) B travers
son monstre, Sraphin Poudrier, qui va Littbralement abuser sa jeune femme A mort.
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repas sucmlent," et il passe la parole 5 son fils, qui invitera les engagds 2 le partager (35). A ce
moment, tout est en harmonie et tout marche selon l'ordre patriarcal et paternaliste.

A la difference du p&rebienveillant de Jeanne, le p h e de Pierre joue un r81e paternel
plut6t menaqant. Mais Pierre, etant lui-m&meun hornme et ayant la chance d'stre enfant unique
que ses parents ne veulent vraiment pas dCsh&riter,peut contredire les ordres de son phe.
Quand Pierre annonce ses fiancaillesavec Jeanne A son phre qui vient de lui conclure LXI mariage
avantagew, celui-ci est extr6mement fschd. Mais les hommes, mEme emport& par leurs
emotions, ne perdent jamais leur capacith de penser ou de s'exprimer: Pierre et son phre
rdfldchissent et parlent. Par contre, la m6re de Pierre pleure. A la fin, le p&rese retranche dans
m e autorite patriarcale absolue: "Je suis le maitre ici, et j'entends que Yon m'obeisse" (85).
Pierre rejette cette autorit6, cependant, et annonce son dPpart prochain tout en priant sa mike de
lui prPparer sa malle (46). A la diffkrence de Jeanne, Pierre, en homme, resistera au patriarcat,
mais B la fin il rPussit B hkriter son patrimoine m@mesi c'est seulement parce qu'il est fils unique;
situation peu probable au Canada de I'Ppoque.
La question feministe principale A poser dans le cas de Jeanne la Fileuse est comment
l'auteur masculin utilise son personnage principal feminin pour communiquer son message.
Une lecture de Maria Chapdelaine relevera la m&mequestion. Beaugrand depend d'une version
extr&meet sentimentalisee de l'ideologie du sexe pour developper le caractgre et la situation de
Jeanne et pour suggPrer la nPcessitP de son dkpart du Canada. Comme personnage f&minin,
Jeanne est I'idkai masculin et aussi, pourrait-on dire, l'hdro'ine idkale du roman de la terre.
MalgrP des moments de force, elle joue le r81e de la borne fille, timide, silencieuse, ob&issante,
faible, vulnerable, passive pour la plupart du roman. Malgre ses 16 ans, pour Beaugrand c'est
toujours "la pauvre enfant" qui est generalement silencieuce et qui passe beaucoup de temps i
sangloter. Quand Jules dPcouvre l'amour entre son ami Pierre et Jeanne, celle-ci, au lieu de

paler, "fondit en lames." Quand Pierre choisit d'exprimer son amour pour Jeanne devant son
fibre, "Jeanne tremblait cornme la feuille du peuplier. [Elle] avait Be si surprise par cette scene

inattendue qu'elle avait failli sf6vanouir...elle ne sut que balbutier quelques mots intelligibles
pour toute reponse." C'est a Jules d'interpreter pour Jeanne: "Qui ne dit mot, consent," concIutil, et il invite Pierre a diner le lendemain. Rentr6s chez eux, Jules raconte l'affaire a leur pkre,
pendant que Jeanne se tient a l'ecart "pour ne pas g6ner la conversation." "Jeanne! que pense-telle de tout cela?" leur p6re demande-t-il. Jules &pond qu'elle parait I'approuver. On s'intkresse
au moins a ce qu'elle en pense, mais on parle toujours pour elle. En pIus, I'autorite paternelle,
bien que bienveillante, l'emporte: Jules dit avant d'entendre la dkcision de son pkre que ses
enfants la respecteront (46). L'auteur fait que son herdine ne dit rien et ne choisit non plus
d'exprimer ses pens4es; alors, nous n'avons que les interprbtations de ses sentiments par les
personnages masculins. Plus tard, quand I'affaire est reglee, le phre Girard donne son
consentement au mariage de Jeanne et de Pierre, et tout le monde est heureux: " C h a m donnera
cours a ses sentiments. Seule, la jeune fille cachait son bonheur sous une reserve fort facile a
comprendre" (72). Peut-stre que 6dtait facile pour Beaugrand et m6me pour ses lecteurs, B
comprendre, a cause de la modestie f4minine qui dtait propre A l'epoque. Mais cela serait moins
facile a comprendre aujourd'hui, quand la femme, 1'Pgale de l'homme, a le droit 21 la parole.
MGme quand Jeanne et Pierre se reunissent pour leur premier tBte-6-tGte, Jeanne montre
de la bonne volont4 mais elle reste timide et "pauvre" mBme quand elle devrait se sentir joyeuse:
"La pauvre Jeanne se laissait bercer doucement par son bonheur et entrait sans crainte, quoique
avec timidite, dans les sentiers parfois difficiles des passions humaines" (72). Plus tard, avec le
d6part de Pierre et de Jules vers les chantiers, "malgr6 les efforts de Jeanne pour cacher son
emotion, la pauvre enfant ne pouvait retenir ses sanglots" (92-93).

Tout cela n'est pas pour dire qu'il s'agit d'un patriarcat dmgereux ou nocif pour Jeanne.

Par contre, c'est un paternalisme bienveillant: ses relations avec son pBre et son frkre sont des
plus tendres et puisque sa mBre est morte 5 sa naissance et qu'aucune autre femme n'a jamais
rempli le r6le maternel, le monde de Jeanne est entierement masculin. On peut mdme
s'interroger sur ce manque d'une mhre: B la difference du roman de la terre traditionnel,
Beaugrand ne presente pas la mere comme productrice de nombreux enfants. 11 y a plutbt une
absence de la mere traditionnelle de l'6poque car les deux familles principales du roman, celles
de Jeanne et de Pierre, comptent trBs peu d'enfants. Ce vide maternel et ces familles restreintes
s'expliquent peut-6tre en partie par le fait que Beaugrand lui-m@mea perdu sa mere B huit ans et
qu'il n'avait lui-m6me qu'un frkre et une soeur (Ricard 49).
Jusqu'i ce point dans le roman, Jeanne en tant que personnage feminin semble servir A
des buts traditionnels de l'auteur masculin. Son r6le est plut6t traditionnel, c'est une femme au
service des hommes. fl reste B voir si cela changera dans la dewtieme partie puisque mGme si le
titre du roman porte son nom, dans cette premikre partie du roman elle demeure Ie personnage le
plus faible des trois jeunes gens.
Les derniers chapitres de la premiere partie traitent de I'intrigue: les fianqailles de Pierre
et de Jeanne, la rupture B ce sujet entre Pierre et son pkre et le d6part de Pierre et de Jules vers les
chantiers. Mais I'auteur nous signale un changement de perspective par rapport au thkrne qui va
dominer la deuxikme partie du roman: le besoin. Ainsi, le depart de Jules pour les chantiers est
cause par un besoin pressant de la famille:

Le p h e Girard qui avait consenti sans hesiter au d6part de Jules n'avait fait que
soumettre i i la plus dure des n6cessit4s, car la pauvret4 6tait a la porte de la
chaumihre. Quelques piastres seulement restaient A sa disposition, et il valait
mieux que Jules s'dloignSt, car il4tait impossible pour lui de se procurer d u
travail au village.... Le depart de Jules ...avait etP1 donc une affaire de pure
ndcessit6. II falIait du pain pour vivre (95).

Donc, la necessit4 du dPpart de Jules est bien Ptablie. Mais est-ce que le d$art de Jeanne qu.i
s'ensuivra aprk la mort de son pkre en est ainsi? MalgrC leurs difficultes, Pcrit Beaugrand, "On
avait, il est vrai, achetb des provisions pour la saison d'hiver et le pkre Girard et sa fille se
trouvaient B I'abri du besoin jusqu'au printemps suivant" (95). Donc, s'il y avait assez de
provisions pour Jeanne et son pkre, il y en avait evidernment autant pour Jeanne seule aprks la
maladie et la mort de son pbre. Mais pour des raisons autres que de nPcessit6 materielle, Jeanne
va dkider qu'elle doit s'en aller, et il semble que la raison pour cela revient B la n6cessit6 qu'elle
ressentait de toujours avoir un protecteur masculin.
Aprks la scene sentimentale de la mort du pPre Girard, Jeanne s'evanouit, sa main
pressant "la main froide et inerte du cadavre." Le bon docteur, qui va aussit6t se presenter
comme son nouveau protecteur, Eve Jeanne et la dkpose sur son lit ou "sa couche virginale."
C'est alors qu'elle se rend compte de sa situation ddsespCr6e et crie comme lignes finales de la
premihre partie du roman: "je suis aujourd'hui seule au monde ...Seule! mon Dieu! seule" (99).
La "couhe virginale" semble un dPtail bizarre A remarquer en ce moment et il faut se demander
quel en 6tait le but de l'auteur. D'abord, c'est un point de vue masculin et un d6tail qui nous
indique, mGme au niveau sexuel, que Jeanne est, pour le moment, seule au monde, sans
protection, dans un Ptat particulikrement ferninin de vulnbrabilite. I1 ne s'agit pas, comme
Beaugrand suggQera par la suite, par necessite materielle que Jeanne quitters.
L'effet du patriarcat sur les personnages litteraires feminins se per~oitdans Jeanne, qui
ne commence a montrer un trait d'independance qu'aprks la mort de son pbre. Le dCcPs de
Monsieur Girard, surtout dans Ifabsencede son frkre et de son fianc6,etait ngcessaire I'action
du roman et au d6veloypement du caract6re de Jeanne dans la deuxihme partie du roman. C'est
ce qui donne A Jeanne I'id6e de changer sa situation, de prendre une rPsolution difficile et d'agir
independemment de ses protecteurs ordinaires. I1 est B remarquer qu'elle trouvera toujours de
nouveau protecteurs. Elle n'a pas vraiment envie d'agir indPpendemment; elle sait qu'elle doit
survivre seulement jusqu'au printemps quand son fr&reet son fiance reviendront:

Jeanne sentait qu'elle allait entrer dans une sph6re nouvelle et ce n'btait en
tremblant qu'elle mettait le pied sur le seuil de I'existence inconnue qui se
prbsentait devant eIle. Son ambition se r4sumait dans 11esp6rancede pouvoir
atteindre le printemps et l'arrivee de Jules et de Pierre. EIle savait, qu'alors, tout
irait bien (108).
D'abord, elle cherche du travail dans les alentours, mais n'arrive pas a en trouver. Beaugrand
explique la crise au Canada et la dramatise par Ies d4couvertes de Jeanne: "Les b i n s et les
cereales se vendaient A des prix ridicules et les joumaux arrivaient de Montreal, remplis
d'histoires de banqueroutes et de crise financikre" (109). Jeanne ddcouvre la miskre et
l'impossibilitd de trouver du travail dans toute la paroisse et elle apprend alors l'emigration vers
les Etats-Unis.
Finalement, une famille voisine invite Jeanne a se joindre a e m pour son voyage a m
Etats-Unis. Par hasard, Anselme Dupuis est le fils d'un Patriote qui avait luttd avec le phre de
Jeanne et il devient volontiers son nouveau protecteur paternel. Comme pkre bienveillant, il
approuve les actions de Jeanne et leur donne I'imprimatur patriarcal: "Bien, mon enfant, vous
agissez cornme une fille sage et prudente" (113). Avec ce nouveau protecteur, elle consulte
neanmoins le docteur et cherche ses conseils sur la question de I't5migrationl qu'il approuve
6galement. I1 semble que Jeanne ne peut agir qu'avec I'appui, les conseils et le soutien d'un
personnage masculin et paternel.
Peut-&re par cet enchainement de protecteurs Beaugrand voulait-il sugg6rer aussi que
I'bmigration en Nouvelle-Angleterre et le travail dans les moulins ne comportaient pas le sacrifice
d'une jeune fille "virginale"; elle peut rester pure, virginale, et toujours sous une protection
bienveillante et patemaliste. Jeanne ne r4siste jamais A cette protection masculine; elle la cherche,
en effet.
Puisque Beaugrand a d&jA 4tabli que la famille Girard avait des provisions pour viwe
jusqu'au printemps, comment la mort du phre change-t-elle la situation? C'est que Jeanne est
maintenant sans protecteur masmlin. Son problhme n'est pas le besoin, mais le fait qu'elle ne
veut pas rester seule, surtout pour des raisons psychologiques. Elle

se trouvait seule ... dans la chaumihe oh elle avait pass4 de si heureux moments
en compagnie de son pkre et de son frkre, et elle sentait la nCcessit& soit d'aller
vivre elle-m&mechez les dtrangers jusqu'au retour de Pierre et de Jules, soit de
louer la maison a quelque famille [et d'y rester aussi elle-mcme] (107).

De toute facon, elle est convaincue que c'est impossible pour elle de rester seule: "I1 &it kvident
qu'elle ne pouvait pas habiter seule cette chaumiere isol6e, dans I'etat de faiblesse physique et
d'agonie morale oh elle se trouvait depuis la mort de son p&reU(107). Donc, il est evident que la
decision de quitter le foyer vient de Jeanne elle-m6me et de sa condition psychologique et non
pas necessairement de sa situation matQieHe. Sans la protection de tous ceux qui veillaient
ordinairement sur elle, elle se sent faible et deprimde, bien qu'on apprenne plus tard quand tout
va bien en Nouvelle-Angleterre qu'elle jouissait d'une "constitution robuste" et d'une
"sante...excellente" (151). Pour une fille qui avait toujours "suivi avec amour les enseignements
de son vieux phe" (log), il semble que ce dont elle a besoin est la protection d'un h o m e pour
guider ses pas.
Ce n'est donc pas le simple besoin physique qui force Jeanne a fuir; cependant,
Beaugrand veut nous faire croire que c'est le cas. Dans le ton sentimental coutumier de ce roman,
le docteur dit de Jeanne: "Pauvre fille ... se voir forck de prendre la route de I'exil pour en
arriver A obtenir le pain de chaque jour sans demander de I'aumBne." Le docteur en fait aussitst
un commentaire gkeral: "Ah! que les temps sont changes! La force et I'espoir du Canada
francais s'envolent avec cette jeunesse qui prend la route de l'kranger pour fuir la pauvrete de la
patrie!" (115). Donc, Beaugrand utilise d'une mani&reassez trompeuse le cas de Jeanne pour
rendre plus personnel et dramatique son message. C'est en exprimant un sentiment que ses
lecteurs pourraient apprdcier: il atteint au regret du depart et B la consternation que produit la
necessitd extreme. Une lecture superficielle du roman tend le pihge de I'absurdite de I'intrigue.
Sendcal decrit I'action ainsi: "HClas! during [the absence of Pierre and Jules], the father of the
heroine dies and la pauvre enfant suddenly finds herself 'alone, all alone,' with not a sou. stalked
by the cold and hunger of winter" (201). Cette mauvaise lecture reilhte la tromperie de
Reaugrand. Si on lit les ddtails de la situation de Jeanne de plus pres, on voit qu'elle avait, en

effet, 20$; et que si ce nfPtait pas beaucoup, elle avait aussi toutes les provisions nCcessaires pour
vivre pendant l'hiver, si seulement elle avait la force de vivre seule ou, contre son grC, d'inviter
des &rangers a partager son domicile.
Beaugrand se sert d'une idCologie de la femme faible et dependante pour etablir la
nCcessit6 de son ddpart, pour ainsi avancer B la fois I'intrigue et le message du roman. Comme
toujours, on voit que Beaugrand est meilleur pamphletier que romancier parce que s'il Ctablit la
necessitk du dCpart en masse des Canadiens fran~ais,il ne renforce pas cette idPe par une
situation convaincante.
Par la suite, il est aussi mrieux et inexplicable que Jeanne ne r4v&lejamais ses fiancailles

B la famiIle qui la prend sous sa protection. Elle rCussit donc B gagner encore un protecteur, ainsi
qu'un prQendant: le fils de la famille, Michel Dupuis, qui slintQesse Cvidernment B elie. I1 "avait
pris tout un soin particulier pour aider Jeanne a surmonter les premieres difficult& du filage," et
il "s'dtait fait un plaisir de lui expliquer le mC-canisme" (148). I1 est cIair qu'il aime Jeanne. En
plus, aussi ignorants que leur fils des fianqailles de Jeanne, Monsieur et Madame Dupuis arrivent

h esperer le futur mariage de celui-ci et de Jeanne (152).
Lors de son retour au Canada porn la f6te de la Saint-Jean-Baptiste et en faisant des
commissions pour Jeanne, Michel d6couvrira les fianqailles de celle-ci d'une lettre de Jules et de
la part du docteur qui suppose naturellement que la famille Dupuis serait au courant. Michel se
rend donc compte qu'il aimeJeanne sans espoir et il en souffre en silence mais avec une
mClancolie qui est visible a ses parents B son retour B Fall River. Evidemment, Jeanne aurait pu
lui 6pargner cela si elle avait CtP plus ouverte et honnste avec la famille qui l'a prise sous sa
protection. Ayant dCjB sacrifi4 sa paix a Jeanne, Michel lui sacrifiera plus tard sa vie lors de
I'incendie tragique qui terr-nine Ie roman.
De toute facon, Michel est tout A fait dispensable; ce n'est qu'un protecteur necessaire
pour le moment, tant que Jeanne sera employee de la filature. Pour le long terme, elle pense
Cvidemment Pierre, "celui qu'elle considdrait dejh comme son prctecteur naturel" (165). Jeanne
re~oitm@meI'offre d'un autre protecteur qu'elle refuse: le phre MontCpel. Revenant sur sa

d&cision,il "avait offert de prendre la jeune fille sous sa protection, en attendant le retour de
Pierre" (165). Puisqu'elle a toujours la protection de la famille Dupuis, elle n'aura pas besoin
d'accepter cet offre.
Est-ce que Jeanne va se ddvelopper comme personnage pendant son sejour aux EtatsUnis? Oui et non. Dks son debut au Granite Mill, son emploi la marque comme femme et non
comme fille: employee B la filature, c'est dans "le departement du filage rksewk pour les
femrnes" (137)' a la diffkrence des deux filles Dupuis Ag6es de 15 et de 13 ans, qui vont avec les
autres filles dans les ateliers de tissage (137). Et c'est bientdt une Jeanne r4ussie que nous voyons:
elle devient "bonne ouvriere." Mais meme quand elle agit avec une certaine indkpendance, c'est
toujours par rapport B un personnage masculin: "La jeune fille devenue habile ouvriPre avait
rdussi B 6conomiser une fort jolie sornme qu'elle se faisait une joie de prdsenter

A son frPre comme

preuve de son travail" (150). Elle atteint m6me B une certaine ckl6brit6: "[slon caractere doux et
obligeant" fait qu'elle est connue dans "toute la colonit?franco-canadienne d e Fall River" sous le
norn de "Jeanne la Fileuse" et "comme un modPle de bont6, de modestie et d'assiduitk au travail"
(150). Dans sa vie personnelle aussi, elle est toujours industrieuse et fait des progrhs: le soir, elle
fait sa couture elle-mcme; elle apprend I'anglais; elle enseigne un cours de franqais aux enfants
Dupuis; et pour la premibre fois de sa vie que nous sachions, elIe se fait des camarades f6minines
en se liant d'amitik avec les deux filles Dupuis et aussi avec les jeunes amdricaines avec qui elle
travaille. Jusque-12isolee au berceau de sa famille, son caracthre a bien r4ussi dans ce nouveau
contexte. A son retour, Jules approuve les actions de Jeanne et trouve qu'elle "avai[t] bravement
support4 [slon malheur" (166). Mais est-ce que ce serait dans un etat de succes et de reussite
qu'elle aurait bien meritd de revoir son frPre et son fiance? Beaugrand decide que non.

6.7 La conclusion ambigue du roman: lrincendie tragique, la rkunion et Ie retour au Canada

Pendant leur voyage vers Fall River, Pierre et Jules apprennent une nouvelle
deconcertante d'abord des conversations des autres voyageurs et ensuite d'un article de journal
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qui paraft, par ailleurs, dans L'Echo du Canada: "un incendie terrible ... avait dPh-uit toute w7.e
filature et cause la mort d'un grand nombre d'ouvriers" (168). Le heros et le martyre de
I'incendie Ptait Michel Dupuis, qui "s'kait devouP pour essayer de sauver la vie des pauvres
ouvrieres se trouvait seul, entoure par les flammes [et etait tu6] ecrase par une poutre embras&
qui tomba sur la t8te... il reussit A sauver une femme et deux enfants avant &&re le victime luim&mede son sublime d6vouement" (173-174). En effet, avant sa mort, il avait persuade Jeanne
de se prkipiter en bas oh on avait mis un matelas. Elle a donc hchappe! a I'incendie Ibg&rement
blesde. I1 s'agit encore une fois d'un kcrit recycle et adapt4 pour le roman: l'incendie etait un
ev6nement vrai dPcrit d m un journal en 1874. L'hQoisme de Michel Dupuis etait probablement
celui d'un ouvrier de l'epoque (Ricard 177; Le Moine 56).
Jeanne soupsonne l'amour et le sacrifice de Michel Dupuis: elle "avait un presentiment
que c'etait pour veiller sur elle que Michel avait commis la sublime folie de braver seul la fureur
de I'incendie" (182). En fait, il s'est sacrifi6 deux fois pour elle: d'abord psychiquement et
finalement physiquement. Mais malgre sa tristesse, Jeanne ne semble se sentir ni responsable ni
coupable; elle accepte volontiers ce sacrifice d'un de ses protecteurs.
Beaugrand ne nie pas la responsabilite du Granite Mi11 et il en fait la leqon de cette
tragedie awc autTes filatures: "Toute la population s'accorde

B dire que les moyens de sauvetage

en cas d'incendie, Ctaient insuffisants dans le 'Granite Mill,' comme ils le sont encore dans
beaucoup d'autres filatures" (175). NPanmoins, Beaugrand semble croire que la compagnie a etk
juste envers les morts et les blessPs quand il ecrit que le "bureau de direction de la compagnie ... a
donne I'ordre qu'on veillst aux besoins des familles ... et annonfa que la compagnie se rendait
responsable des depenses occasionees par les soins medicaux..." (Ibid).
Si cet 6pisode est inspire! par un vrai evenement, il faut toujours se demander pourquoi
Beaugrand a choisi de l'inclure comme conclusion d e son roman, surtout puisque I'episode ne

sert aucune fonction idkologique, comrne le remarque Le Moine (42) et semble m&meIutter
contre le message du roman. Si on examine le symbolisme de I'incendie, la mort de Michel
Dupuis et des autres ouvriers surtout des femmes et des enfants reprksente les sacrifices des
ouvriers au systeme capitaliste et montre le danger de leur travail et de leur situation precaire
dans l'industrie de la Nouvelle-Angleterre. Malgre la conclusion nettement positive du roman,
I'incendie suggere qu'au niveau syrnbolique, il y a toujours un danger imprevisible dans la vie
ouvrihre. Les Canadiens fran~aisne sortent pas indemnes de leur travail dans les usines.
Le r4cit se termine avec une tragedie qui n'4ta.i: pas clu tout necessaire a I'action principal
puisque Jeanne allait de toute facon quitter son travail et retourner au Canada. Cette tragCdie
donne un goGt de tristesse et de menace A la conclusion et agit contre le ton positif et optirniste
ktabli jusque-lA dans le roman de la vie ouvriere a Fall River. Ainsi ce seul Cvknement d4fait en
quelque sorte le message principal du roman: que les emigrks ne vivent pas dans le misere aux
Etats-Unis, mais dans un confort et une skcuritb qu'ils ne parvenaient pas B txouver au Canada.
Se peut-il que Beaugrand se soit apercu la fin, consciemrnent ou inconsciemment, que
son portrait de la vie ouvrikre btait trop optimiste? Puisque c'est un roman publie en feuilleton,
c'etait trop tard pour reviser ce qu'il avait dkja ecrit, mais il pouvait ajouter cette note finale au
texte. Il injecte donc un ton de tristesse, de menace et de l'irnprkvisible qui semble un antidote au
sentimentalisme prevalent du roman.
L'incendie a aussi pour effet que Jeanne, qui a triomphe dans son r6le de fileuse assidue
et bien-aimee a Fall River, est rendue ses protecteurs dans un Ctat faible et vulnCrable, ayant
besoin de leurs soins. Pierre et Jules arrivent pour voir Jeanne blessbe et i son plus vuln&able,
"la figure pSle et ddfaite" (179). Malgr4 sa "joie inexprimable" de les voir, c'est toujours "la
pauvre fille" (180).

A la fin,Jeanne et Pierre retournent au Canada pour se marier et jouir des biens des

Montepel; c'est une fin peu realiste. Anselme Dupuis lui aussi retourne au Canada, mais de
faqon plus rCaliste: aprPs trois ans de travail aux Etats, il retourne, emigre rkussi mais touch6 par
la mort de son fils, "pour aller vivre et mourir tranquille dans la maison paternelle" (184). On
peut supposer que sa femme et la plupart de ses enfants retournent avec lui, mais Beaugrand
n'en dit rien. Cependant, le retour au Canada n'est evidernment pas la seule possibilit6: le frere
de Jeanne, Jules Girard, reste a Fall River o i il
~ devient proprietaire d'un magasin et se marie avec
Marie Dupuis. Selon Chassay, "[uln pont existe be1 e'i bien entre le Quebec et les Etats-Unis: ce
n'est plus l'exil mais plut8t lf&talementde la famille" (177).

6.8. Une critique historique des idees de Beaugrand sur Ifemigration dans Jeanne Ia Fileuse

Dans son analyse des id&s 6conomiques et politiques de Beaugrand dans Jeanne la
Fileuse, AndrP Seneca1reconnait la passion de Beaugrand mais soilligne en terrnes trks forts
l'insuffisance du rdcit. 11 considhre le roman "an artificial plot of sentimentalities," ainsi qu'un
"political tract &at condemns the economic program of the architects of Confederation." I1 note
que Beaugrand pretend que "the great misery of the Quebec countryside ...has been brought
about by the ruinous policies of the Conservatives" (201), et qu'il produit "a virulent
condemnation of the political forces that shaped the Canadian federation and who governed the
Dominion [in its early years]" (202).
Cependant, S6necal souligne que I'analyse 6conomique des "historical factors at play in
the Canada of the 1870s...is peremptory and deficient." Ll cite Jean Hamelin et Yves Roby dans
leur Histoire k o n o m i ~ u edu QuCbec, 1851-1896, en nom.mant plusieurs causes de la stagnation
economique de la pQiode que Beaugrand n'a pas mention&:
the tariff barriers and the transportation costs that blocked the Province from the
American and British markets; the lack of coal, the difficulty of exploiting the
iron ore of Quebec: two factors that put the Province at a great disadvantage in
an age where steel and steam were the prime movers; and possibly more

crippling, the domination of the Qu6bec economy by Junkers who were working
for the interests of Ontario for their mother country across the sea (203-204).

Seneca1continue avec une evaluation severe dc la perspective limitee de Beaugrand:
Like most other members of the professional bourgeoisie of his time, Beaugrand
remains a prisoner of the reigning ideology of the milieu .... Far from adapting to
the new realities, the francophone elite of QuCbec will sponsor economic and
social policies which will exacerbate the problem. For example, it is precisely
when the new wheat frontier of the West signals the agricultural decline of the
Northeast that Beaugrand and the professional bourgeoisie champion rural
colonization and a vertiginous birthrate. And yet, it is precisely these two
factors, not the venality of the politicians, which account for the sacrifice of a
third of Quebec's population to the work camps of Lowell, Fall River, Pawtucket
(204).

Bien que cela puisse Gtre une juste evaluation de la position elite en general et p e u t - h e
mcme de la position de Beaugrand en g&Qal, il semble que Shecal interprhte ma1 la position
que Beaugrand a d6veloppee dans Jeanne la Fileuse, ou, au contraire, Beaugrand n'a nulle part
encourage "a vertiginous birthrate," ni d4veloppP aucune ideologic quant B la production des
enfants. Loin de championner la colonisa.tion,Beaugrand insiste, par contre, que les efforts du
repatriement et de la colonisation ont echoue et que Ifemigrationvers la Nouvelle-Angleterre
etait la solution pratique et efficace, si regrettable, a m problhmes de la pauvrete et de la
surpopulation du Canada frangais. En plus, ce que S6nkal semble ignorer dans son
interprbtation est que Beaugrand prenait clne position trhs diffkrente de celle de la bourgeoisie
professionnelle de son temps, surtout en ce qui concerne Yemigration. Comrne on I'a vu,
Beaugrand etait progressiste, voire visionnaire, par rapport i son temps.
Malgrk la critique un peu rev&chede S6nkca1, une analyse historique offre un plus grand
crbdit h la prise deposition de Beaugrand. Par exernple, en matihre politique, Susan
Trofimenkoff decrit Beaugrand cornme "an inveterate rouge" (139),ce qui explique ses attaques
bruyantes sur le gouvernement conservateur de I'epoque et les architectes de la Confederation.
Elle coniirme la critique politique de Beaugrand et se met d'accord avec lui que les problbmes de
la classe ouvriere Ctaient "the last things on the minds of politicians, federal and provincial alike"
(145). Armand Chartier confirme cette proposition, citant

l'incurie des gouvemements successifs, qui ne font rien d'apprCciable, soit pour
rendre accessibles aux jeunes les terres de la couronne ou des s p h l a t e u r s , soit
pour ameliorer un systPme routier tout Q fait lam.entable, soit enfin pour
contr6ler les appetits ddregles des usuriers (19).
Bien que loin d'offrir un portrait complet ou objectif, Gerard Brault attribue q u a d m&me

a Jeanne la Fileuse une valeur documentaire exceptionnelle (56). LA o i ~Beaugrand semble
manquer de prCcision, suggere Brault, est Ib o i ii~ tend b id6aliser la vie des emigres en NouvelleAngleterre:
Beaugrand mentions the rigors of mill work and the subjugation of the workers,
which he acknowledges to be a kind of slavery--domination by foreigners,
regimentation, strict supervision by exacting foremen--but he glosses over these
negative aspects and claims they mainly affect newcomers (Brault 57).
Cependant, Brault cite aussi une autre source contemporaine Q Beaugrand qui semble confimer
ses remarques: le missionnaire j6suite, Edmond Hamon, qui a vkcu dix ans dans des paroisses de
la NouvelIe-Angleterre, o i il
~ a observC l'aise apparente avec laquelle Ifhabitant faisait la
transition A m e meilleure vie dans la Nouvelle-AngIeterre. Pour la plupart il Ctait impressionne
par le niveau de vie des Franco-Americains (58). Brault remarque neanmoins que les historiens

qui ont etudiP la periode d'une fagon plus objective ont confirme le processus de s'etablir que
Beaugrand et Hamon dkrivent, mais ils ont aussi depeint un portrait beaucoup plus sombre des
conditions de vie dans les petits Canadas de la Nouvelle-Angleterre (59). Par exemple, Brault
souligne la pauvretP qui prCdominait parmi les Canadiens francais. En 1875, plus de 50 pourcent
des Franco-ArnQicains de Lowell vivaient en dessous ou tr&speu en dessus, du niveau de
pauvretk (61). 11continue que si un nombre de farnilles a reussi Q mettre de cat4 de l'argent, la
plupart n'a jamais rPussi B le faire (61-62). Cependant, Brault cite aussi de Tamara Hareven les
tkmoignages d'un nombre de Franco-AmCricains qui travaillaient dans les moulins d'Amoskeag
a Manchester, New Hampshire, qui ont r4ve1P qu'ils avaient exerce beaucoup plus de contrble

sur leurs vies qu'on ne le croyait auparavant (62). Brault considhe le travail des enfants d e facon
rCaliste, en tant que le seul moyen par lequel la famille canadienne-frangaise pouvait echapper a
la pauvrete Pcrasante. Mais il ajoute qu'en plus d'exposer les enfants A des conditions

hasardeuses h leur sante, le travail dans les fabriques les a privPs d'une education et les a
condamnes a une vie de main-d'oeuvre (63).
Dans L'lma~edes Etats-Unis dans la Littdrature Ou6b6coise, Guildo Rousseau explore le
r61e principal des Pcrivains en perpktuant I'ideologie pendant la periode de I'brnigration. I1 note
que pour la plupart, la reaction des 6crivains envers 1'6migration est rest& entiPrement nbgative
et fondde sur le mdme point de vue: "I'bmigre est trouv6 coupable de trahison; iI a renit! la terre
de ses ancetres, mis en pt5ril le salut de sa race, pour satisfaire des ambitions fausses et
indignes..." (177). Apres avoir cite plusieurs exemples de propagande litteraire, Rousseau loue
Beaugrand pour sa perception lucide dans Jeanne la Fileuse. Selon lui, Beaugrand etait A' wai
dire le seul romancier de ces decennies qui attribue ... le geste desespere des milliers de paysans
qui traversaient chaque annee la frontikre amQicaineU B Ieur vraie cause: "la miskre et la
dkpendance 6conomiqueU(175).
Mais si Beaugrand n'est pas tomb6 proie d e I'idkologie dominante de son dpoque, il s'est
montre plus susceptible a une autre ideologie: celle du capitalisme. Armand Chartier dCcrit
Beaugrand comme un "apologiste pour le capitalisme arnbricain" (Les Franco-Ambricains de la
Nouvelle Anpleterre 61-62). Trofimenkoff considkre Beaugrand parmi ces ecrivains qui ont decrit
l'experience industrielle en Nouvelle-Angleterre d'une facon romantique et qui l'ont offerte
comme modele pour le Quebec B emuler (139). Pour la plupart, Beaugrand offre une vision
idealis& de la vie industrielle de la Nouvelle-Angleterre, tout cornme il a d'abord id6alisci la vie
traditionnelle au Canada et la plupart des historiens e: des critiques semblent Etre du m@meavis.

6.9. La vdeux IittCraire Be Jeannela Fileuse

Quelle est, finalement, la valeur litt6raire de Jeanne la Fileuse? DPcrivant le canon de
romans franco-amkricains traditionnels dans lequel elle compte J m . e la Fileuse, Therriault
maintient qu' "au total, la valeur littPraire semble mediocre" (240). Les "defauts dans la
composition [de ces romans]," continue Therriault, dknotent que les romanciers ne sont pas les

hommes de metier ... Bref, Jeanne la Fileuse est moins I'oenvre d'un romancier que celle d'un
reporter avide de renseigner sur tout ce qui offre quelque intQ@i,et de discuter des iddes
courantes" (242). Un des premiers critiques du roman s'exclame avec frustration: "...puisque
l'auteur avait besoin d'ecrire un pamphlet, pourquoi n'en a-t-on pas h i t un tout simpIement!"
(Le Moine 46).
Ces faiblesses de Jeanne la Fileuse ne justifient pas, ndanmoins, son oubli critique el son
rejet par le canon qu6bkois. En effet, plusieurs critiques plus recents ont demand6 une
rehabilitation du roman. Si la valeur litteraire est mkdiocre, il y d'autres crit6res pour revaloriser
le roman. Chassay avoue que le roman "a une vaIeur en tant que document" (173); Chartier le
ddfend comme "un apport prhcieux notre litt4rature" et y attribue un "int4rGt historique et
anthropologique [qui] justifierait B lui seul une revalorisation de J a ~ laeFileuse" (86).
Constance Gosselin Schick kcrit que le canon de la litt6rature qu6bCicoise, qu'elle appelle
"le texte national," remonte "B la pPriode du discours messianique et ultramontain qui a suivi la
dkfaite politique des Patriotes en 1837-38 et qui correspond au lendemain du Canada-Unis de
Lord Durham et B la formation de la Confdderation." C'ktait 6galement "la pkriode de la grande
vague dlCmigration des Canadiens francophones vers l'est des Etats-Unis" (1007). Bien qu'elle
reconnaisse la place de k a m e la Fileuse comrne le premier roman franco-amPricain et comme
l'exemple parfait d'une litterature qui, selon EloYse Brike, "brise le cycle de la terre nourriciirre"
et qui "fait entrer sur sckne le modernisme 'dans son milieu urbain"' (1008), Schick insiste qu'iI
appartient egalement au canon de la littbrature qu6bkcoise, d'ou le roman a traditionnellement
ete exclu. Puisque le devoir de la littbrature de l'dpoque 6tait de maintenir la fidelite a la patrie,
les textes qui osaient traiter de remigration favorablement etaient exclus du canon. Elle cite un
critique qui, en 1980, a dCcrit le roman comme "un livre consacre B la louange de la defection" et
souffrant d'une "liste de faiblesses esth4tiques." Elle insiste cependent que "ces 'lacunes'
litteraires," par exemple, une intrigue qui semble "melodramatique et clichde" au lecteur
moderne, etant typiques des romans de I'hpoque, devrajent au contraire, "pousse[r] B I'inclusion

du roman au discours dominant plut8t qu'8 son exclusion." Donc, elle attribue I'exclusion du
roman du canon a des motifs purement politiques (1009).
Schick croit que le roman aurait "un peu trop de rhPtorique beatement bourgeoise louant
les opportunites offertes par le capitalisme et l'industrialisme," s'il n'y avait pas eu I'incendie
fatale qui termine le roman et les remarques d'ordre naturaliste que l'auteur fait sur "des
difficulths ou des mis6res" du milieu capitaliste industriel (1004).
Francois Ricard semble &re d'accord avec Schick quant a la place de Beaugrand dans la
critique litteraire, insistant "pour dire les choses un peu abruptement, [que le roman] n'est pas
pire que la plupart de celles qui se publiaient P MontrPal ou B Qukbec i la m6me kpoque et dont
plusieurs, pourtant, sont aujourd'hui considerees comme des 'classiques"' (7). Ricard est donc
parmi les critiques, avec Schick, qui voudraient rhhabiliter Beaugrand. Pour Ricard, une telle
rehabilitation va de soi avec une meilleure compr4hension de la littkrature e-t donc de la soci&4
qu6becoise du XIXe sihcle. Tout comme les historiens rPvisionnistes, Ricard adopte une position
rkvisionniste quand il ecrit:
Depuis longtemps, ... on a tendance, dans la critique et I'hsloire littkraire, 2 se
faire du climat de cette pCriode une id& par trop simplificatrice, hPritCe de
I'historiographie des annees 1950 et 1960 [selon laquelle la societk du XIXe sihcle
n'] aurait 4te que traditionalisme, clCricalisme, messianisme, refus du monde
moderne, bref, domination absolue de la doctrine consematrice. [Selon ce point
de vue, il s'agissait] d'une societ6 figPe, close sur elle-mPme... (9).
I1 veut donc rehabilitex non seulement la littdrature de l'epoque, mais aussi toute la societe
queb6coise du m e , insistant que toutes les d e w sont "complexes et traversees ... de tendances
contradictoires. En un mot, vivantes" (9).

6.10. Conclusion

Beaugrand traite avec ju.stesse du sujet de Ifemigration. I1 developpe un point de vue
passion4 et bien renseigne de quelqu'un qui a vkm dans les deux milieux qu'il dPcrit: en
Nouvelle-Angleterre ainsi qu'au Canada; parmi les emigres autant que parmi l'elite canadierlne

qui se plaignait d'eux. Ses opinions sur l'kmigration restent fidkles aux documents historiques.
Mais si le raisonnement de Beaugrand par rapport a I'emigration semble solide, legitime et
soutenu par les faits, en est-ce de m6me pour l'action de son roman? VoiIi ce qui semble Ia
question principale et ce qui serait le critere pour juger la qualitk esth6tique du roman.
Dans sa pensee politique et &onomique, Beaugrand se rkvele avanck, m6me visiormaire,
pour son epoque; il soutient l'idee du progrPs et appuie une politique progressiste. Quant B
l'action et aux personnages de son roman, il ddpend des cliches pour creer, sans critique et mGme
de faqon tres sentimentale, un monde ddenique, paisible et patriarcal. Ce qu'il presente c'est
I'image d'une soci6tP arri6rke; cela fait partie du mythe du pays qu'il veut kvoquer. MalgrC son
attitude anti-clkricale, ce portrait s'aligne largement B ce que pr6chait l'kglise Catholique. Cette
difference crCe une dissonance entre l'action du roman et le sens plus large qu'il semble avoir
voulu developper, un desaccord des elements du roman et du message principal.
A travers son roman, les 8kment.s traditionnels et meme arrikrks (le mythe, la Egende, le

folkfore, le Jansenisme, l'ideologie patriarcale) s'accordent peu avec les klkments modernes et
progressistes (la politique progressiste, le capitalisme, son soutien de l'bmigration canadiennefranqaise). Beaugrand se rkvele un personnage fascinant et contradictoire: il championne ce qui
est moderne, mais il se passiome pour ce qui est traditioru~elet msme folklorique. Peut-Gtre n'y
a-t-il rien de contradictoire 15-dedans, puisque le folklore implique une perspective moderne sur
le passk. Peut-on dire que ce qu'il avait en tete Ctait different de ce qu'il avait au coeur? S'il
pensait comme un modeme, il se sentait un Canadien traditionnel, ou au moins, le Canadien
traditionnel qu'il s'est imagine.
Peut-6tre devons-nous conclure finalement que c'ktait un h o m e intelligent et bienrenseignh, un bon Pcrivain m6me, mais un mauvais romancier. Malgrk ses efforts partiellement
reussis, il ne savait pas toujours manier les elements d e son roman. I1 se spkcialisait B prkparer
un document your la lecture hstive qu'on fait d'un roman-ieuilleton, mais si on met son roman B
I'epreuve d'une analyse critique, il n'y r6siste pas sans chanceler. I1 a bien avance son point d e
vue, mais il a sacrifi6 son roman. I1 faut toutefois se rappeler que le roman a kt6 construit (ou

dans le cas de Liowata, reconshuit) justement pour promouvoir ce point de vue. Et peut-?(re cela

est exactement le problhme de la qualit6 du roman: c'btait d'abord u n journaliste avec une cause

B promouvoir et qui a consciemment choisi la forme du roman pour avancer cette cause, au lieu
d'un romancier qui voulait d'abord crber une oeuvre littbraire.

Chapitre 7.
Louis HCmon et Ie veritable mythe de Maria Chavdelainp

7.1. Louis Hemon: aventurier et romancier
En octobre 1911, Louis Hemon quitte l'hgleterre, oi: il a vkcu pendant huit ans, pour le
Canada. AprPs avoir pass6 son premier kiver i Montr6a1, iI s'engage sur une ferme 2 P6ribonka
dans la regon du Lac Saint-Jean en haut du Saguenay, oh il reste entre juillet et dkcembre 1912.
En juin 1913, il quitte Montreal a pied pour aller vers I'ouest du Canada oh il trouvera une mort
premature, happe par une locomotive de train A Chapleau, Ontario B l'sge de 32 ans. Dew
semaines avant sa mort, il avait envoy6 i un journal parisien le manuscrit d ' m roman qu'il avait
ecrit d'aprhs ses observations dans la region de Pbribonka apres un sejour au Quebec d'une
vingtaine de mois au plus (Chantal Bouckard, Avant-propos; Bourdeau, 9-10). Ce sera son
premier roman publie et son chef-d'oeuvre, Maria ChapdeIaine.
Maria Cha~delainea paru pour la premihre fois en feuilleton dans le journal parisien, &
Temps en 1914, I'annee aprPs la mort de son auteur. Le roman a ensuite 4te "dPcouvert" par le
critique canadien Louvigny de Monfigny, qui y a reconnu un chef-d'oeuvre et un "modhle B nos
litterateurs" (Deschamps, Heroux et Villeneuve 20). Griice B de Montigny, le roman a paru en
volume en 1916 A Montreal. I1 a ensuite paru en volume B Paris en 1921 chez Grasset, inaugurant
sa collection des Cahiers verts (Ayotte 15-17; Bourdeau 10; Deschamps et al, 8). Maria

Chapdelaine s'6tablit vite dans le canon de la littbrature quebbcoise et sa publication lance une
longue histoire litteraire. Selon Aurelien Boivin, Maria Chaudelaine "demeure probablement
l'oeuvre &rite en franqais qui a connu le plus fort tirage et le plus grand s u c d s aprhs la Bible (11).
Louvigny de Montigny ecrit du "mysthre qui planait sur la personnalit6 de I'auteur" (11).
En effet, comment un journaliste Franqais est-il arriv6 A crker un roman qui met en relief une
jeune Canadieme qui doit decider si elle va rester ou non dans son pays natal? N'est-ce pas
ironique que Hemon, qui a choisi d'6migrer vers l'aventure, d'abord en Angleterre, ensuite au
Canada, ait choisit d'avoir son personnage principal refuser de quitter sa -tarenatale? Ce sont
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quelques-unes des questions qui se posent sur le caracthre knigmatique de Louis Hkmon. D'un
caractere independant, aventurier et priv& Hemon etait grand observateur des autres. I1 etait
aussi laconique que ses personnages dans Maria Chavdelaine. Selon sa soeur Marie, il etait
"renferme, silencieux, peu expansif ... il preferait la solitude ou la societd des gens humbles et
simples" (Ayotte 84). Selon Nicole Deschamps (1968), Hemon avait "un temperament d'une
extr$me reserve" et "n'aimait pas se raconter" (9, 11). Selon de Montigny, "Hemon n'est pas
bavard, et ne gaspille pas son temps A raconter ses projets" (24).
De ses origines, il n'est pas du tout evident que Hkmon se trouverait jamais d m les bois
du Saguenay, d'oh il a tirP I'inspiration de Maria Chapdelaine. Breton d'origine, il est n6 B Brest
en 1880, "issu de la grande bourgeoisie." Son pere, d'abord professeur, devient "un haut
fonctionnaire de I'Education nationale" (Bourdeau 9). SeIsn Alfred Ayotte, I'avenir de H6mon
"est 'tout dessink', il est assur6, s'il veut marcher sur les traces de son phe, inspecteur gkn6ral de
lfInstruction Publique en France. Le jzune Hdmon, au contraire, veut sortir des sentiers battus; ii
veut kchapper & la vie de fonctionnaire" (81). En effet, H4mon montrait un esprit
d'indkpendance et d'aventure, quittant son pays pour se rendre en Angleterre. LA, il a vkcu huit
ans, pratiquant une carriere de journaliste, k i v a n t de nombrewt contes qui gagnaient des
concours littkraires, ainsi que plusieurs romans qui seront publies apres la parution d e Maria
Chapdelaine. En octobre 1911, il s'embarque en bateau-steamer de Liverpool pour emigrer au
Canada.
Dans le journal que Hemon a ecrit pendant sa traversbe, nomm6 plus tard "Itineraire de
Liverpool A Qubbec," il se dkcrit comme "un investigateur professionnel, le carnet 21 la main, B
lfaffQtde gCn6ralisation.sfaciles" (13). Avant son arrivee au Canada, son journal montre qu'il a
dejA quelques preconceptions sur le fait canadien qu'il va rxettre B l'epreuve: il parle des
moustiques et de "cet hiver canadien qu'on s'imagine si redoutable de loin" (14). En plus,
Ilemon a vite saisi I'2me des immigr6s surtout anglais qui voyageaient au Canada sur le steamer
avec lui. I1 h i t d'eux:

L'on n'en voit gu&requi s'imaginent aller vers un Eldorado magnifique, d'ou ils
pourront revenir aprks trks peu d'annees pour vivre dans l'aisance. 11s esphrent
evidernment r4ussir 1A mieux qu'en Angleterre, puisqu'ils sont partis, mais ils se
rendent compte aussi qu'ils trouveront une lutte plus iipre, un climat plus dur, et
surtout cette atmosphhre de cruaut6 simple d'un pays jeune ... (Itinhaire 15).
Donc, il est clair que Hemon voyait dejA le Canada comme pays rude et rugueux avant
m6me dry arriver. Voici la reaction isa premikre vue du Canada aprbs sept jours sur mer (il
avait choisi de voyager plus vite, A I'anglaise, au lieu de plus lentement, en 13jours, mais
mangeant B la francaise):
La moindre terre prend un relief saisissant, apres une semaine passPe sur I'eau;
ce qui marque cette terre-ci a nos y e w d'une grandeur emouvante, c'est surtout
qu'elle est la terre canadienne, l'avant-poste du continent vers lequel nous allions
(19).

I1 voit donc le Canada avec un sens de grandeur, celui du voyageur, de l'etranger, et il fera de
m6me dans Maria Chaudelaine. C'est ce sens d e grandeur qui donne la qualit6 mythique qu'on a
souvent remarquee dans le roman. Pour lui en tant qulEu.ropeen, "1'Amerique reste
essentiellement le pays oh l'on va tenter sa fortune, [une sorte de] terre promise" (20). S'il semble
bien renseigne d4jB sur l'actualit4 canadienne, il admet qu'il la perqoit B travers un voile id6alis4:

MBne aujourd'hui, ou la colonisation et le defrichement sont devenus des
operations prosayques, industrielles, depourvues de toute aventure, le premier
apercu de la cBte amdricaine dans Ie lointain r6veille chez beaucoup de nous des
Qmesirrationnelles, anachroniques, d'aventuriers, et nous emeut curieusement
(20).

En effet, c'est lui qui va remettre un sens d'aventure et du personnel dans le recit prosayque de la
colonisation.
Mais si les observations de Hemon ont quelquefois la saveur de la littdrature du voyage,
il ne voyageait pas simplement en touriste, mais en immigrant; ce qui lui donnait, insiste-t-il, une
perspective plus profonde:
sans doute faut-il pour ressentir cela voyager autrement qu'en touriste, avoir un
peu d'incertitude dans sa vie, ef se trouver au milieu des gens pour lesquels le
passage du vieux continent au nouveau est un coup de d6s d'une importance
poignante, sur lequel ils ont presque tout joue (20).

Arrive au Canada, sa pr6sence parmi ces immigres ajoute B son sens de leur grandeur. Tout est
en question pour ces gens, et il se montre dPs son arrivee pr6t a aborder les grandes questions
pendant son sejour.
Hemon avait deja reflechi sur le fait frangais en AmQique du Nord, a "cette volonte
inlassable de se maintenir," et en semble tout de suite 6merveilId:
la fecondite de cette race est telle qu'elle maintient ses positions bien qu'elle ne
regoive, elle, qu'une immigration franqaise insignifiante. Sa force de resistance B
tout changement--aussi bien 21 ceux qui americanisent qu'a ceux qui anglicisent-est telIe qu'elle se maintient intade et pure de g6nkration en generation (26).

En effet, cela a dG lui paraitre incroyable que ce pays francophone soit rest4 intacte depuis la
Conquae de 1760 jusqu'en 1911, pendant plus d'un s i a e et demi, tout au milieu d'un pays
anglophone et moderne.
Arrive sur la terre canadienne, Hdmon remarque avec emotion, comme il le fera dans

Mariales noms franqais "qui s'etalent au front des magasins et qui paraissent plus
intimement et plus uniformkment franqais que ceux de France, comme s'ils etaient issus du
terroir a une epoque ou la race Piait plus pure: Labelle, Gagnon, Lagace, Paradis" (26). En plus,
le voyageur venant de France "entend autour de lui le doux parler franpis, et se voit oblige de
repeter lui-m6me incessament, pour ne pas I'oublier, qu'il se trouve au coeur d'une coIonie
britannique." Le sentiment de parent6 se trouve m6me dans le regard des gens: "mcme sur les
visages des passants, il voit les traces de leur parent6 ethnique--qui fait naitxe a chaque instant en
lui m sens aigu de la parent&' (27). Apres un s6jour de huit ans en Angleterre, Hemon se sent
chez lui dans un sens linguistique, culture1 et ethnique. I1 en ressent
une reconnaissance profonde envers cette race qui en se maintenant
integralement semblable B elle-m6me A travers les gendrations a reconforte la
nation dont elle etait issue et 6tome le reste du monde; cette race qui loin de
s'affaiblir ou de d4genQer semble montrer de decade en decade plus de force
inbpuisable et d'bternelle jeunesse en face des blements ...qui l'enserrent et
voudraient la reduire (27).

Selon Chantal Bouchard, Hemon pendant son court st5jour au Canada "observ[ajt] avec
curiosit4 et sympathie un peuple resistant a m influences anglo-saxonnes" (7). Venant avec "la
perception [df]unjeune Fran~aiscurieux, attentif, avide de nouveautk et d'aventure," il a senti un
mklange d'amusement et d'admiration "pour des [Canadiens] B la fois pleins de na'ivete et d'une
resistance exceptionnelle" (8-9).
L'intention de Hemon en alIant au Canada dtait surtout de se diriger vers les prairies de
l'ouest. Bouchard propose que, depuis la fin du dix-neuvieme sihcle, "il s'dtait dhveloppd une
litteratwe du voyage, de l'aventure et de l'exotisme representee par [les auteurs tels que Kipling
et London]. ...Hemon, marque par ces auteurs ... s'engageait sans doute d m s cette voie" (140-1).
Malgrk ses longs voyages et ses longs s4jours 21 I'etranger, il signale son intention de rentrer en
France. Dans une lettre B sa mere oh il annonce son ddpart pour le Canada, il h i t "je n'ai pas
I'intention de passer toute ma vie, ni mCme beaucoup d'annees dans la libre Amerique. En fait ...
c'est un chemin dktoum4 pour revenir en France" ( k t r e s 2 sa farnille 154). Il avait stirement
aussi I'intention de remanier un jour ses manuscrits, qu'il envoyait tous 21 sa famille. D e n fois,
en quittant Londres pour le Canada et en quittant Montrdal pour les provinces de l'ouest, HPmon
envoie a I'adresse de ses parents, mais a son nom, des manuscrits (Deschamps, Lettres, 18).
Le rkalisme documentaire de Maria Chapdelaine vient d'une observation de pr&sparmi
les gens de la region. Comme engage sur la ferme des Bedard a PQibonka, I-Ikmon a assist4 luim6me aux travaux de la ferme: au dkfrichage, a la semence, B la recolte des foins, B la cueillette
des bleuets (Zieman 50). En plus, il a crCd ses personnages en choisissant et combinant les traits
de vrais gens qu'il a connus ou avec qui il a vPcu (Ibid 44-45). Selon Eva Bouchard, qui aurait
inspire le personnage de Maria Chapdelaine, Hkmon "n'invente rien": sa soeur Laura "faisait
souvent I'kIoge de la terre"

a la faqon de Laura Chapdelaine et les recits de misere drEdwig4

Legare "sont veridiques aussi" (Ayotte 289).

Lroniquement, lors de I'enquGte d'Alfred Ayotte dans les ann6es 19301,les gens de la
rdgion ont plus tard d6crit IHemon avec m6pris: comme I'engage de Samuel Bddard, on I'avait
surnornmk "le fou i BPdard" (222). Leur descriptions nous donnent un coup d'oeil B la fois sur la
personnalite de I'ecrivain et sur sa facon de rassembler la documentation littgraire. Selon un

On considerait Hkmon comme un homme troublb, un homme qui a d Q&re bien
instruit mais qui avait un peu perdu la boule. ...il travaillait quasiment pour rien,
il ne savait rien faire, il griffonait des notes B tout propos. Les gens d e Pbribonka
se demandaient s'il avait sa t@tebien A lui (221-222).
Selon un autre, "Hkmon avait l'air d'un simple. I1 me posait toutes sortes de questions etranges
et avait de dr6les de manihres. Je Ie prenais pour un innocent" (222). Selon Samuel Bedard, le
patron de Hemon et le modele prdtendu de Samuel Chapdelaine, "I1 posait beaucoup de
questions, sur toutes sortes de choses. I1 etait pire qu'un journaliste" (289). En effet, Hhmon 6tait
journaliste, et sa fagon de se comporter semble une stratPgie consciente. Selon Ayotte, "il a joue
parfaitement son r81e: observer les gens sans rdv4ler son dessein afin qu'ils jouent leur propre
r61e naturel" (222).
Dans Maria Chapdelaine, Hbmon contraste la France et le Canada fran~aispar des d4tails
ethnographiques. Pendant ses sejours en Angleterre et ensuite au Canada, il a toujours envoy4
ses rkcits B des journaux parisiens. Il semble dkcrire les Canadiens et leur mode de vie pour un
lectorat de ses compairiotes franqais. I1 offre de nombreux commentaires au sujet de la religion,
du temps, du travail, du langage et des coutumes. Pour Ilemon, le plus intbressant au Canada
est la diff4rence entre son pays natal et le Canada frangais et le fait m@mede I'existence d'une

Ayotte 6tait un journaliste canadien-franqais qui pendant les m e e s trente a men6 une enquete
sur H6mon au Canada, qui a kt6 publi6e plus tard sous le titre L'Aventure Louis Hemon. Par les
enbetiens et par Ia correspondance, il a cr& une ktude sur la famille, la formation, les voyages et
la personnalite de Hkmon. Le plus ineressant chez Ayotte sont les tbmoipages qu'il a
rassem'ol6s en ce qui concerne le caractere de l'auteur el sa facon de rassernbler sa matiere
Litteraire.

culture franqaise en AmCrique du Nord. R trouvait incroyable que cette colonie franqaise ait pu
survivre pendant quatre sihcles entourke d'une civilisation aqglaise.
Pour mettre en relief ce qu'il y a d'unique et de dur dans ce pays neuf par rapport a la
mere patrie, Hemon insere dans le roinan un pGre et ses deux fils qui sont Venus au Canada
pleins d'espoir mais qui y ont trouvk une vie beaucoup plus dure que celle A quoi ils
s'attendaient. La scene oh les trois Franqais parlent de leur dkeption de la vie au Canada
souligne a la fois les diffkrences entre les deux pays et la duret4 du paysage canadien. Hkmon
souligne les diffQences entre la culture fransaise et la culture canadienne, y compris la langue,
I'education et le mode de vie. @and les Frangais parlent, c'est comme s'ils parlaient une langue
&rangere:
Leur aspect e6t suffi & les diffdrencier des autres habitants du village; mais d&s
qu'ils parlaient le foss6 semblait s161argirencore et les paroles qui sortaient de
leur bouche sonnaient comme des mots d'une langue 4trangGre. Ils n'avaient pas
la lenteur de diction canadienne; ni cet accent inddfinissable qui n'est pas I'accent
d'une quelconque province franpise, mais seulement un accent paysan ... 11s
employaient des expressions et des toumures de phrases que Yon n'entend point
au pays de Quebec (134).
Les Fran~aissont plus instruits que les Canadiens, sachant tous lire et Pcrire, mais i1s semblent
ressentir l'inutilite de leurs connaissances dans les bois canadiens. Quand les Canadiens avouene
chacun i son tour qu'ils sont illettrks, le p k e des Franqais "eut un geste vague d'indulgence,
impliquant qu'ils pouvaient fort bien s'en passer et qu'a lui cela ne servirait guhre, maintenant"

Si les Francais auraient pu expliquer facilement avant de partir pourquoi ils s'en allaient,
maintenant qu'ils trouvent la vie canadienne si dure, iI est plus difficile de s'expliquer. De Paris,
la vie canadienne leur avait sembld libre: oh ils
passeraient presque toutes leurs joum4es dehors dans I'air pur d'un pays neuf,
pres des grandes for6ts. 11s n'avaient pas pr6vu Ies mouches noires, ni compris
tout i fait ce que serait le froid de I'hiver, nj soupqonn6 les mille duretks d'une
terre impitoyable (136).

C'est le portrait de cette "terre impitoyable" qui est au coeur de Maria Chapdelaine et
c'est une vision qui n'a jamais jusque-la paru dans les lefl~escanadiennes.

7.2. Un mClange de realisme et de symbolisme: la menace de la nature indompthe

dans Maria Chapdelaine
Si Hemon ecrit avec un r6alisme1 documentaire et ethnographique ou un grand nombre
de ses observations et m6me de ses personnages sortent de Iradualit4, il y a une grande part d e
symbolisme dans son texte, surtout dans ses descriptions de la nature et des saisons, ob il
emploie un rkalisme m&lkau symbolisme. Si la nature et les saisons ancrent Ifintrigue dans un
lieu vQitable, eiles ont quand m6me un r61e symbolique essentiel.
Aurelien Boivin (1996) iait remarquer que le roman "se dCroule, de f a ~ o nlinCaire, selon
le rhythrne des saisons, d'un printemps a l'autre" (18). I1 considke que la nature est
probablement le thbme le plus important dans le roman. Pour lui, c'est "un thkrne majeur que
certains analystes ont msme eleve a la fonction de personnage, car elle est dotee de sentiments, de
mouvements, de parole m6me" (Ibid 20). Nicole Deschamps (1980) remarque que "l'esthktique
d[u] rkcit est faite d'une harmonie subtile entre rdalisme et symbolisme..." (50). Elle decrit u n
"glissement du r6alisme a I'impressionisme au symbolisme dans les descriptions de la nature"
(Ibid 51) et va jusqu'a dire: "Le personnage principal de Maria Chapdelaine n'est-il pas
justement la nature et plus particuli6rement l'hiver?" (Ibid 55). A la difference des romans de la
terre ecrits jusque 1% la nature joue un r61e plut6t menaqant et destructeur: "La nature deviei-rt
instrument de la fatalite" (Ibid 51).
La premi6re sc&ne,B la sortie de I'kglise de PCribonka un dimanche d'avril, nous met d6ja
dans la vie traditiomelle avec un realisme teint6 d'ethnographie: une description minutieuse de
I'eglise, des maisons en bois le long du chemin et la lisi6re de la foret. La nature y est dejB et

Selon Ie Robert Micro (1998), Ie realisme est un genre Zitteraire du dix-neuvi&mesi&cle"selon
[lequell l'artkte doit peindre la realit6 teUe qu'elle est, en &vitcantde l'id4aliser." Dans cette 6tuder
Ie terme "r6aIisme" signaIe en plus la tentative de Ya.utelu de representer la realit6
ethnographique et hktorique qu'il a temoign6e avec autant de d 6 t d jc~urnalistiqueque possible.

toujours, une menace que la civilisation n'a pas dompt6e. On voit "[tloute cette blmcheur
froide" et "la lisihre sombre de la forst, si proche qu'elle semblait une menace," et on entend que
"tout parlait d'une vie dure dans un pays austkre." Malgr6 cela, il y a de I'humanitd et de la
communaute ici: "Mais voici que les hommes et les jeunes gens franchirent la porte de l'hglise,
s'asscmblbent en groupes sur le perron," avec des "salutations joviales," gait4 et rires: "ces
hornmes appartenaient B une race pktrie d'invincible all6gresse et que rien ne peut emp6cher de
rire" (19). Ce rassemblement sur le perron reprtisente la tradition canadienne, mais on est vite
dans le realisme des noms et des personnages precis avec la description de leurs vGtements, faits
de peaux de loutre, mouton ou orignal; ils fument leurs pipes, causent du temps, de leurs affaires,
des nouvelles. On entend le langage canadien, ponctu6 de pas pire et d'icitte, et "le tutoiement
facile du pays de QuCbec" (23).

On rencontre bient6t I'hdroi'ne de I'histoire: on annonce le retour d e Maria Chapdelaine
de sa visite ?I Saint-Prime et on la voit pour la premi&refois sous le regard admirateur des
hommes du pays. La "crdature" kvoque leur admiration paysanne: c'est "une belle grosse fille!"
Ce point du vue masculin et physique nous donne d6jh l'impression du potentiel de sa fecondite
feminine. Mais on apprend aussit6t qu'elle habite loin du village et qu'elle semble aux hommes
une "belle fille presque inaccessible" (24).
On voit, ndanmoins, que I'un s'approche d'elle. Accompagnee de son pkre, Maria est
abordee par Franqois Paradis. Le pEre ChapdeIaine l'acmeille avec enthousiasme et Iui pose
immhdiatement la question-cI6 du roman de la terre: "Et voili ton pkre mort ... As-tu gar& la
terre?" Ce n'est qu'aprks avoir entendu parler Maria que Paradis r6pond A cette question:
"Non ...j e n'ai pas gardd la terre. ...j'ai tout vendu" (26). 11 decrit ensuite son travail dans le bois, la
chasse, le commerce avec "ies sauvages," ses d e w ans au Labrador. On voit dPjB qu'il est
aventurier, nomade.
Maria, qui est sur le seuil de sa vie de jeune femme, est consciente des changemcnls qui
se produisaient en elle et qu'elle tombe amoureuse. La saison du printemps incipient sembIe
prometteuse: c'est un temps de recommencement et de promesse. Mais entre-mPEs B tous ses

sentiments d'espoir sont des signes de trouble et de menace que Maria ne voit pas. Pendant que
Maria et son pkre rentrent chez eux, le lecteur s'aper~oitque l'hiver dur a renferme leur pays, en
a fait une prison:
Les aunes formaient un long buisson epais le long de la rivikre PQibonka; mais
leurs branches denudCes ne cachaient pas la chute abrupte de la berge, ni la vaste
plaine d'eau glac6e, ni la lisihre sombre du bois qui serrait de prPs l'autre rive,
ne laissant entre la dksoli$ion nue de I'eau f i d e que quelques champs &roits,
souvent encore semds de souches, si etroits en verite qu'ils semblaient etran~lhs
par la poipe du pays sauvage (ce passage est mis en italiques par l'auteure de la
these; 26).

Le lecteur se rend compte que la nature de ce pays sauvage est comme un ennemi ou au moins
comrne une force B ne pas mesestimer. Mais pour Maria, qui "regardait toutes ces choses
distraitement, il n'y avait rien 121de dksolant ni de redoutable" (26-27). Optimiste et pleine
d'espoir, elle ne voit pas la menace qui l'entoure dans le paysage m&me,mais l'auteur le dkpeint
clairement pour que le symbolisme soit 6vident au lecteur. Voici I'ironie drarnatique qui
continuera B travers tout le roman oh les personnages et surtout Maria ne verront pas le danger
et la menace que l'auteur veut nous faire sentir par sa description de la nature.
Surtout cette image de la lisikre de la for& sera omni-presente dans le roman pour nous
rappeler combien la for8t sauvage et dangereuse est proche d u terrain colonis6 par Ies humains.

On voit les terrains d&friches,"mais toujours derriere les champs nus la lisiere des bois
apparaissait et suivait cornme une ombre, interminable bande sombre entre la blancheur froide
du sol et le ciel pis" (31). On voit en plus, suite B un incendie dans la forPt il y a quelques annees,
les "squelettes [d'arbres] couches A terre et recouverts de neige, ou ces autres squelettes encore
debout, dechames et noircis" (32).
Pendant ce voyage de retour 21 la maison Chapdelaine, le lieu devient de plus en plus
primitif: les maisons sont "bien plus primitives encore que Ies maisons du village, et derriBe
elks on ne voyait presque aucun champ defrich6" (32). Arrive A la maison, Maria p a l e de sa
visite et on apprend que sa mkre prkfkre "les vieilIes paroisses," Ia civilisation. "C'est peut8tre

p4ch6 de le dire," soupire Laura Chapdelaine, "mais tout mon rPgne, j'aurais du regret que ton

phre ait eu le goGt de mouver si souvent et de pousser plus loin et toujours plus loin dans le bois,
au lieu de prendre une terre dans une des vieilles paroisses" (36). Pour le pPre Chapdelaine,
"faire de la terre" est sa passion ainsi que la nbcessitk: cinq fois depuis sa jeunesse il avait pris et
defriche une concession, qu'il a toujours vendue pour recommencer, malgre le desir de sa femme
de vivre dans un village etabli (41-42).
Avec la prochaine visite de Fran~oisParadis, la mere Chapdelaine lui pose des questions

B son tour. Paradis avoue encore, "Oui. J'ai tout vendu," et explique:
Je n'ai jamais ete bien bon de la terre, vous savez. Travailla dans les chantiers,
faire de la chasse, gagner un peu d'argent de temps en temps 2 servir de guide
ou B commercer avec les Sauvages, la, crest mon plaisir, mais gratter toujours le
m6me morceau de terre, drann& en annCe, et rester li, je n'aurais jamais pu faire
qa tout mon rhgne, il m'aurait sembl.4 Etre attach4 comme un animal un pieu
(48).

En replique, Laura Chapdelaine offre sa vision de la bonne vie:
Voyons, un beau morceau de terrain planche, dans une vieille paroisse, du
terrain sans une souche ni un crew, une bonne maison chaude toute tapissPe en
dedans, des animaux gras dans ie clos ou B l'btable ...y a-t-il rien de plus plaisant
et de plus aimable? (48).

Cette difference de persective demontre le conflit thematique au centre du roman:
C'aait I'bternel malentendu des deux races: les pionniers et les sbdentaires, les
paysans Venus de France qui avaient continub sur le sol nsuveau leur idPal
d'ordre et de paix immobile, et ces qutres paysans, en qui le vaste pays sauirage
avait reveil16 un atavisme lointain de vagabondage et d'aventure (48-49).

Malgre la menace continuelle, le roman offre aussi une appreciation sinckre de la beaut6
naturelle du paysage, surtout celle de la terre. C'est une beaut&simple et sans grandeur, humble
au lie11 de sublime, quu'onentend IOU&par Laura Chapdelaine:
elle celebra la beaut6 du monde telle qu'elle la comprenait: non pas la beaute
inhurnaine, artifidellement echafaudee par les etomements des citadins, des
hautes montagnes stQiles et des mers pdrilleuses, mais la beaut4 placide et vraie
de la campagne au sol riche... (59).

Pour la vraie beaute, il s'agit de la campagne, de la terre, du sol.

Dans 1es chapitres qui suivent, Hemon organise I'intrigue selon le rnouvernent des
saisons, chacune avec son travail, sa fete ou son activite coutumikre. Mais toujours et sans lasse il
developpe son thkme principal: la menace de la nature indomptee. La realit4 dure d e la nature
s'exprime en poesie ou en symbolisme, c o m e dans cette description des insectes en 6te: "a [la]
musique suraigue [des moustiques et des marin-gouins] se m@laitle bourdonnement des terribles
mouches noires, et le tout emplissait le bois comme un grand cri sans fin" (78). Cette description

B la fois poetique et terrible montre llextrGme duret4 de ce pays, qui se prolonge mGme aprbs
qu'on ait surv4cu a I'hiver redoutable.
A p r h quelques semaines i peine de printemps vient Yet4 avec "une chaleur presque
aussi d6mesurCe que I'avait ete le froid de I'hiver ... de I'aube a la nuit, le soleil brutal r6tit la
terre" (60-61). N4anmoins, les hommes doivent faire le travail du defrichage p e d a n t cette
chaleur dQaisonnable et il n'y a que de brefs moments de trkve: "Vers le soir, le vent se reveilla
et une fraicheur delicieuse descendit sur la terre comme un pardon" (62-63). Les foins
commencent a mfirir, mais A cause des nuages menaqants on prevoit des malchances. Apr&stout,
la pluie qui menace n'arrive pas et on fauche au beau temps. Mais la secheresse continue jusqu'a
la catastrophe e l on y reconnait "la sevQit4 divine" (91). Puis le vent tourne brusquement un soir
et donne m e pluie qui commence l'automne. A son tour, l'automne avec ses prernihres gelkes
annonce dkja "le retour de I'inexorable hiver, le froid, bientdt la neige" (91-92). Le narrateur
observe que le regret et la m4lancolie de l'automne sont plus extr@mesau Canada oh cette saison
annonce l'hiver qui est "pareil a la mort d'un Stre humain que les diem rappellent trop t6t, sans
lui dormer sa juste part de la vie" (92).
Avec octobre vient la neige comme premier avertissement de l'hiver, ce qu.i entraine "les
prhparatifs annuels de defense contre les grands froids et la neige d4finitive." On renchausse la
maison, on ramasse le bois pour l'hiver. "Aprks Ia defense contre le froid, la d6fense contre la
faim": on fait la boucherie (97). La beaut6 est toujours compromise par la dwetC: on apprend
que "la foret devenait d'une beaut4 miraculeuse" B cause des feuilles coloriees, mais "voici que
du nord vint bient6t u n grand vent froid qui ressemblait A une condamnation dkfinitive" (96).

Peu dessous la beaut4 B la surface se trouve la menace continuelle: dans la vue du ciel et d e la
neige, "la purete egale du bleu et du blanc etait egalement cruelle et laissait deviner le hoid
meurtrier." Et toujours il y a "la Iigne sombre du bois" (99).
En decembre, les f6tes approchent. Maria exprime le desir general d' "aller B la messe de
minuit, [ce qui] est l'ambition naturelle et le grand desir de tous les paysans canadiens" (101). Le
pouvoir et le miracle de la messe sont rendus plus grands pour eux i cause de la distance et de la
difficult4 de s'y rendre. La famille Chapdelaine ne peut pas y aller cette annPe h cause des routes
bloquees par la neige, alors "pour s'attirer la bienveillance divine d'une autre manihre," Maria
d k i d e de r4citer mille &avant le jour de Noel, acte ob Yon voit B la fois le d6vouernent
particulier de Maria et la foi traditionnelle du pays. Bien que Maria se perde dans son acte de foil
la menace semble @tretoujours B la lisihre du bois, Ih oh le grand sauvage rencontre la civilisation:
"les troncs des bouleaux qui se detachaient sur la lisiBre du bois sombre semblaient les squelettes
des creatures vivantes que le froid de Ia terre aurait p6nPeCes et frappees de mort" (105). Malgre
l'inconscience beante de Maria, HPmon nous offre par le symbolisme de la nature un
presentiment de la mort B venir.
Bien que la famille ne puisse se rendre 2 l'eglise pour la messe de minuit, elle a un
moment d'unite sainte quand Samuel Chapdelaine berce la petite Alma-Rose sur ses genowc et
lui chante des chants de Noel. En decrivant I'harmonie de la scene, Hdmon sugghre un message
universel: "En vCritc5, le monde etait tout plein d'amour ce soir-lA, d'amour profane et d'amour
sacre, egalement simples et forts, envisages tous deux comme des choses naturelles et necessaires;
ils btaient tout m$J6s I'un h I'autre ..." (109). Apr&sque tout le monde se couche, Maria termine
ses mille Ave, puis encore cinquante pour en 6tre sere et demande une faveur: que Franqois
Paradis n'ait pas de misBre dans le bois et qu'il revieme au printemps. Elle eteint la lumiere et
regarde dehors ob toute la cour est illurninbe par la lumiere de la lune: "L'interieur de la maison
htait obscure et il semblait que ce fussent la campagne et le bois qui s'illuminaient pour la venue
de I'heure sacree." Malgr4 la beaut6 du "sol couvert de neige que la lumihre rend pareil B une

grande plaque de quelque substance miraculeuse, un peu de nacre et presque d'ivoire," l'image
termine avec "la lisiitre proche des bois redoutables" (111).
Le jour de ['An nlam&neaucun visiteur, fait m6lancolique pour la gregaire m&re
Chapdelaine. Le soir amene Eutrope Gagnon, mais non pas en visite joyeuse: il ne vient pas
reclarner de Maria son baiser du nouvel an. En effet, il a une mauvaise nouvelle Q annoncer:
essayant de retourner pour les f@tes,seul et Q pied A travers le bois, Francois Paradis "s'est
Pcartk." Voilii e n f i dans l'intrigue la raison pour la menace de la lisiitre du bois Q travers le
roman: "Des gens qui ont pass4 toute leur vie a la lisiere des bois canadiens savent ce que cela
veut dire. Les garcons temkraires que la malchance atteint dans la for& et qui se trouvent &cart&perdus--ne reviennent guere" (117).
Parmi les myriades re5actions de Maria, la nature joue toujours un r81e principal dans la
description de ses sentiments: "Le monde fig4 dans son sommeil blanc semblait plein d'une
grande sQPnitC, mais ... la Iisiere lointaine du bois se rapprocha soudain, sombre facade derrihre
laquelle cent secrets tragiques, enfouis, appelaient et se lameritaient comme des voix" (121).
Maria se tracasse en imaginant Paradis dans Ies bois, "se bat[tant] avec l'hiver meurtrier" jusqu'a
ce que "le froid assassin et ses acolytes se sont jet& sur lui comrne sur une proie; ils ont raidi le
beau visage franc, ferme les yeux hardis sais pitie ni douceur; fait un bloc glace de son corps
vivant" (122, 123).
Pendant le deuil de Maria, son pere l'am&ne& la messe. Tant qu'ils voyagent et qu'ils
s'approchent de la civilisation, "la lisi&resombre s'eloigna peu B peu" (126). A leur retour, le
terrain exprime toujours sa douleur:
De la tristesse pesait sur le sol livide; les sapins et les cyprhs n'avaient pas l'air
d'arbres vivants, et les bouleaux denudes semblaient douter du printemps... Le
monde lui paraissait curieusement vide, tout au moins pour un soir. I1 ne lui
restait plus d'amour et on [le prztre] lui dbfendait le regret.

Elle eprouve "un sentiment nouveau fait d'un peu de crainte et d'un yeu de haine pour la
campagne dkserte, le bois sombre, le froid, la neige, toutes ces choses parmi lesquelles elle avait

toujours vdcu et qui l'avaient blessde" (131). Avec I'appui de la nature, les Ctapes de sa douleur
semblent psychologiquement vraisemblables.
A une veillke chez EphrCm Surprenant, ou son neveu Lorenzo essaie de la convaincre de

le marier en decrivant la bonne vie aisee aux Etats comparee a la vie dure au Canada, Maria croit
qu'il a raison:
c'etait un pays sans pitie et sans douceur. Toute l'inimitie menafante du dehors,
le froid, la neige profonde, la solitude semblkrent entrer soudain dans la maison
et s'asseoir autour du posle cornme un essaim de mauvaises fees, avec des
ricanements prophetiques de malchance ox des silences plus terribles encore.

Cette personnification va jusqu'a des paroles: Maria s'irnagine mZme les paroles lugubres de
c e u - l i : "'Te souviens-tu des beaux garcons aim& que nous avons tuks et cachbs dans le bois ...?"
En plus, le "bruit du vent awc angles de la maison" devient pour Maria "un rire lugubre" (141) et
la veillee devient dorhavant triste pour elk.
La demande en mariage de Lorenzo Surprenant lui donne "un grand desir de s'en aller,"
et elle continue de sentir de la haine et de la crainte pour son pays: "Rien dam le paysage ne
parlait d'un printemps possible ni d'une saison future de chaleur et de fecondit4; c'etait plutbt un
pan de quelque planke desheritee ou ne rhgnait jarnais que la froide mort" (146).
La semaine dlapr&s,avec la demande en mariage dlEutrope Gagnon, Maria conloit tout

par l'intermkdiaire de la nature:
Le bois ... Toujours le bois, impenktrable, hostile, plein de secrets sinistres, ferme
autour d'eux comme une poigne cruelle qu'il faudrait desserer peu a peu, annee
par annee, gagnant quelques arpents chaque fois, au printemps B l'automne,
annee par annCe, B travers toute une longue vie terne et dure.

Maria conclut sa pensee: "Non, elle ne voulait pas vivre cornrne cela" (151). Elle est tentee
d'accepter ce que lui offre Lorenzo, "une vie lointaine dans la clarte pdle des citi.sU comme la
seule compensation B son extrGme douleur: "la tristesse et la duretk du pays qu'elle habitait ... la
lrlaine des hivers du Nord, du froid, du sol blmc, de la solitude, des grandes forGts inhumaines ou
tous les arbres ont Ifaspect des arbres du cimetiPren (156).

Les bois deviennent pour Maria encore plus hostiles et inhospitabIes avec la maladie de
sa mhre, un soir d'avril:
TJne fois de plus elle ressentait un effarement tragique en songeant B leur
solitude, dont elle ne se souciait gukre autrefois. C'Ptait bon quand tout le
monde etait fort et joyeux et qu'on n'avait pas besoin d'aide; mais qu'un peu de
chagrin vint, une maladie, et le bois qui les entourait semblait resserrer sur eux sa
poigne hostile pour les priver des secours du monde ... (162-163).

Aprks la mort de Laura Chapdelaine, la nature offre une daivrance et un retour de
l'espoir trop tard pour celle-ci: d'abord des "chuchotements" de printemps, et ensuite:
C'Ptait la premihre pluie du printemps et elle annon~aitla dklivrance, I'hiver fini,
la terre reparaissant bientGt, les rivieres reprenant leur marche heureuse, le
monde mPtamorphosk une fois de plus comme une belle creature qu'un coup de
baguette miraculeuse dklivre enfin d'un malkfice... (181).

Ce renouvellement printannier reviendra dans I'esprit de Maria comme la premike voix qui lui
parlera la nuit ou elle veille sur le corps de sa mere: la voix qui Cvoque la beaut6 de Ia nature et
surtout "l'apparition quasi-rniraculeuse de la terre au printemps aprhs les longs mois d'hiver"
(190).
La nature et ses saisons jouent toujours un rBle dans le dernier chapitre du roman, tout
court et simple qu'il est: "la terre enfin nue attendait la semence, et aucun deuil ne gouvait
dispenser du labeur de l'PtP." Malgrk leur perte, la vie et le travail doivent continuer. Quand
Maria accepte la demande en mariage dlEutrope Gagnon, elle le fait de facon trhs simple, et
comme toujours en relation B la saison et le travail saisonnier: "jevous marierai ... le printemps
d'apres ce printemps-ci, quand les hommes reviendront du bois pour les semailles" (197).
Quel serait le sens de cet emploie de la nature? D u n e part, c'est un procede realiste
parce qu'elle domine rkellement le mode de vie des gens dont Hkmon kcrit. Mais cene vQit6
n'empeche pas qu'il l'utilise comme outil symbolique pour donner au texte un sens de menace
continue1 qui presage la mort de Francois Paradis et la lutte intkrieure pour Maria de dkcider de
rester dans un pays si dur. La mklancolie du texte exprime a la fois l'hiver canadien et le deuil et

la douleur de Maria; elle refl&tela duretP du pays que Hemon per~oit,ainsi que l'histoire
d'amour vouee a l'echec qui est au centre de I'intrigue.
Bernard Duchatelet (1986) remarque egalement le r61e symbolique central de "la IisiPre
sombre de la for&." I1 insiste que tous les d6tails documentaires de moeurs et de lieux sont des
donnbes que le romancier utilise pour creer le sens du roman (103-104). Selon lui, "le decor
renvoie A autre chose qu'2 lui-meme; 'il parle'; il suffit de 1'Ccouter ..." (104). Le sens du
symbolisme de Hkmon, selon Duchatelet, "souligne surtout la duretk du pays[: I]a nature est
violente" (105). Mais cause de sa beaut4, elle est ambivalente aussi (110). Pour Duchatelet,
finalement la nature ne contient plus "aucune menace, dans la mesure oh Maria accepte le reel."

I1 conclut: "[Tlout au long de ce rkcit 1'4vocation de la nature ne rev6t aucun caractPre gratuit.
Elle est like en profondeur a l'bvolution de Maria" (105). Donc, pour Duchatelet, la
representation de la nature ambivalente reflete symboliquement ce qui est au centre du roman:
le developpement du caract6re de Maria.

7.3 L'kmigration vers les Etats et le personnage de Lorenzo Surprenant

Hhmon a Ccrit &ria

Chapdelaine vers la fin du mouvement de 1'Cmigration vers la

Nouvelle-Angletetre. Son roman a lieu dans les annees 1908-09 (Boivin, 1994,9), ce qui
nfemp6che pas les rbminiscences par rapport a w grandes migrations. Laura Chapdelaine, la
mere de Maria, dkcrit cette pQiode de crise:
Du temps que jf4tais fille, c'etait quasiment tout un c h a m que partait pour 1es
Etats. La culture ne payait pas comme a cette heure, les prix etaient bas, on
entendait p a r k des grosses gages qui se gagnaient IA-bas dans les manufactures,
et tous les ans cJCtaientdes familles et des familles qui vendaient leur terre
presque pour rien et qui partaient du Canada. I1 y en a qui ont g a p 4 gros
d'argent, c'est certain, surtout les familles oh il y avait beaucoup de filles; mais ?I
cette heure les choses ont change et on n'en voit plus tant qui s'en vont (71).
A I'epoque du roman, la crise est pasde. Mais il y a neanmoins toujours des Canadiens qui
choisissent d'aller vivre aux Etats pour gagner une plus belle vie, comme dans le cas du troisieme

pretendant de Maria, Lorenzo Surprenant. Dans un discours qui cherche h persuader Maria de
12 marier

et de l'accompagner aux Etats, Surprenant argumente contre la vie d'habitant au

Canada, qu'il caractkise comme "de la misere, de la misere, de la mis&redu commencement B la
fin" (140). Par contre, il chante les louanges des Etats, "la vie magnifique des grandes cites, de la
vie plaisante, sfire, et des belle rues droites, inondkes de lumiere le s o i pareilles
~
B de merveilleux
spectacles sans fin" (142).
Maria, toujours en deuil pour Paradis et dktestant l'hiver canadien qui I'a tug, se sent trhs
tentee de s'en aller. C'est alors qu'elle r e ~ o isa
t troisihme demande en mariage du voisin, Eutrope
Gagnon qui, tout comrne les Chapdelaine, est en train de defricher sa terre. Tout ce qu'il saurait
offrir a Maria est la seule vie qu'elle a connue, celle de ses parents, la vie "d'a present, dans une
autre maison de bois, sur m e autre terre mi-d6frichCeU(151). Sentant toujours I'horreur des bois
qui avaient tue Paradis et qu'elle compare A "une poigne cruelle qu'iI faudrait desserrer peu a
peu, annee par ann&e,gagnant quelques arpents chaque fois" (151), Maria dPcide qu'elle ne veut
pas vivre comme cela. Sans aimer ni I'un ni I'autre des pretendants aprks avoir perdu le seul
homme qu'elle avait passionnkment aimk, il est clair que Maria se penche vers Surprenant et la
vie plus facile aux Etats.
Au sujet de I'emigration, Anctil (1982) a ecrit: "FidPle B ses sources orales, Hemon ne
pouvait pas escamoter l'evidznce sociale de remigration vers la Nouvelle-Angleterre" (67). En
plus, dit-iI, Hemon a "dii apprendre 'sur le terrain' l'existence du courant d'gmigration francoamericaine et en Gtre frappe au point de choisir &en faire, par I'entremise du personnage d e
Lorenzo Surprenant, une des trois solutions qui se prgsentent B Maria ..." (69).
A l'arrivee de Lorenzo Surprenant B une veillee chez les Chapdelaine, on apprend tout d e
suite qu'il y a "longtemps qu'il a quitt4 le pays pour vivre aux E:ats" et qu'il "travaille aux Etats
depuis plusieurs annkes dans les manufactures." Cependant, son oncle donne sa genkologie
"selon la coutume canadienne" comme pour prouver son appartenance canadienne. I1 est venu
pour regler les affaires de son pere, recemment dkc6d4, et pour vendre la terre, comme I'avait
d6ja fait Franqois Paradis (70-71).

Surprenant parle a l'assemblee "des grandes villes amQicaines et de leurs splendeurs, de
la vie abondante et facile" (72). Par contre, la mkre Chapdelaine exprime sa position contre
116migrationquand elle decrit un moment dans son mariage oh son mari avait pens4 aller vers
I'ouest: "je n'aurais jamais voulu. Au milieu de monde qui ne parle que I'anglais, j'aurais 6te
malheureuse tout mon rkgne. Je lui ai toujours dit: 'Samuel, c'est encore parmi les Canadiens
que les Canadiens sont le mieux"' (71). On entend dans cette voix de sa mere et de sa langue
maternelle la germe d'une des "voix," celIe de la langue fran~aise,que Maria entendra plus t a d .
A l'occasion d'une veillee subs&quente,la mere Chapdelaine defend la belle vie libre sur
la terre, tandis que Lorenzo dispute cette idee avec force: "Libre ... sur la terre ... allons donc! Il
n'y a pas d'homme dans le monde qui soit moins libre qu'un habitant... Vous 6tes les serviteurs
de vos animaux... la terre est avare et YCt6 trop court... c'est de la miskre, de la misbre, de la
mishre du commencement a la fin" (139-140). Surprenant voit son ancien pays du point de vue
de I'emigrC rkussi: lorsque Laura Chapdelaine insiste que c'est une bonne vie sur la terre,
Surprenant repond: "Pas dans ce pays-ci, Madame Chapdelaine. Vous &testrop loin vers le
nord; I'etC est trop court

I1 dit que chaque fois qu'il retourne, "je me sens tout d6courage pour

...I'

vous autres... et j'en suis a me demander comment Fa se fait que tous les gens icitte ne sont pas
partis voila longtemps pour s'en aller dans les places moins dures" (140-141).
Maria comprend que c'etait pour la convaincre que Surprenant avait parle de la vie
magnifique des villes par rapport aux duretes de la vie paysanne. Quand il lui fait sa demande
en mariage, il lui depeint les nouveautks de la vie americaine:
Rien qu'a vous promener sur les trottoirs des g~andesrues, un soir, quand la
journee de travail est finie--pas des petits trottoirs de planches comme A
Roberval, mais de beaux trottoirs d'asphalte ... avec les lumikres, les chars
electriques qui passent tout le temps, les magasins, le monde ... Et tous les
plaisirs qu'on peut avoir; le thCBtre, les cirques, les gazettes avec des images... les
vues animCes... (142-143).

El lui offre une vie aisee, l'ideal domestique bourgeois, si elle l'epouse: "Je gagne assez pour
deux, et nous ferions une belle vie: des toilettes propres, un joli plein-pied dans une maison de

briques, avec le gaz, I'eau chaude, toutes sortes de choscs ... qui vous epargnent du trouble e.t de

la misere B chaque instant" (145). En plus, m@mea l'etranger, il lui offre la culture canadienne:
"Et ne figurez pas qu'il n'y a que des Anglis par 1h; je connais bien des fa~nillescanadiermes qui
travaillent come moi ou bien qui ont des magasins." I1 y a en plus, ajoute-t-il, une belle bglise et
u n pr@trecanadien (145).
Maria ressent la tentation de s'enfuir de la vie canadienne pour "la magie myst6rieuse
des citks, I'attirance d'une vie diffbnte, inconnue, au centre mGme du monde humain et non
plus sur son extrEme lisi&reV(146). Mais Lorenzo Surprenant est-il un pretendant s6rieux pour
Maria? Quand elle considhre Surprenant, elle se rend compte que tout c o m e Eutrope Gagnon,
"il etait 6galement sobre, travailleur; il etait en somme rest4 Canadien, tout pareil aux gens parmi
lesquels elle vivait; il allait 2 l'eglise" (155). Donc, dans un sens, il offre un vrai choix, et, toujours
en deuil pour Paradis et dbtestant l'hiver dur qui I'a tu6,Maria est tent6e de choisir Lorenzo
Surprenant.
Malgre ce qu'on pourrait s'attendre B voir dans un roman de la terre, cet emigr6 vers la
Nouvelle-Angleterre n'est pas un personnage antipathique. Selon Boivin (1996),
Contrairement aux autres romanciers du terroir, Hkmon, qui a bien plus de
talent qu'eux, n'a pas voulu faire oeuvre de propagande et ne condamne pas
ceux qui ont choisi de quitter le pays, tel Lorenzo Surprenant. Jamais ce
personnage n'est presente comme antipathique, voire traitre aux siens parce qu'il
a choisi d'aller v i n e aux Etats-Unis, oh il se tire bien d'affaire, si on se fie 21 son
allure et B son attitude (25).

C'est un personnage rationnel qui conna?t bien la durete de la vie canadienne et qui s'est cre4 un
meilleur sort.

7.4. L16pisode des voix et le message de la Suwivance

Le roman arrive iune tournure avec la maladie soudaine et la mort d e Laura
Chapdelaine. La nuit de sa mort, Maria veille a son corps pendant que son pPre s'endort dans sa
chaise. D'abord rc4flechissant sur les louanges posthurnes que son pere avait accord6 isa mere,
elle se dernande si elle serait capable de faire ce qu'a fait sa m&re,et en plus si cela en valait la

peine. C'est A ce moment42 qu'elle reloit sa premiere reponse: oui, elle en serait capable, mais
non, elle n'a pas I'intention de le faire. Au lieu de cela elle s'imagine accompagnant Lorenzo
Surprenant vers "l'inconnu magique des villes loin des grands bois qu'elle dhtestait, loin du pays
barbare oh les hommes qui s'etaient ecartes mouraient sans secours." Ensuite, elle se demande la
question-clb: "Pourquoi rester li, et tant peiner, et tant souffrir lorsqu'on pouvait sfen aller vers
le sud et vivre heureux? " (189).
La reponse vient dans le silence de la nuit; "des voix s'elevkrent" (189). La premihre voix
est celle de la beautc de la nature et ses saisons changeantes, surtout de la renaissance du
printemps, qui Iui permet de conclure 2 fin du compte que "peiner du matin au soir semblait une
permission benie..." (190) et m@mefinalement d'accepter l'hiver, "qui ne paraissait plus
detestable ni terrible" (191).
Encore une fois elle songe avec desir aux merveilles des villes americaines mais la
deuxieme voix rkpond: "LA-bas c'btait I'ktranger: des gens d'une autre race parlant d'autre chose
dans une autre langue, chantant d'autres chansons" (191). Reflechissant sur les noms franqais
"farniliers et fraternels" de son propre pays, qui lui doment "chaque fois une sensation chaude
de parente," elle se dit, "[ici] nous sommes chez nous ...chez nous!" (192). Elle craint la perte de
tradition qu'elle prbvoit aux Etats, craignant que "m6me si I'on apprenait aiuc enfants" les vieilles
chansons folkloriques canadiemes-franqaises, "ils auraient vite fait de les oublier" (193).
"Tout de m@me
... c'est un pays dur, icitte.. Pourquoi rester?" s'interroge-t.-elle une
derniere fois. Cette fois la reponse vient d'une troisi6me voix "plus grande que les autres," "la
voix du Qukbec," la voix de son histoire et de son hQitage culture1 francophone, "qui &ait A
moitie un chant de femme et a moitie un sermon de pr@t~e,"
qui replique:
Nous sommes venus il y a trois cents ans, et nous sommes restds ... Nous avions
apportk d'outre-mer nos prikres, nos chansons: elles sont toujours les m@rnes...
notre culte, notre langue, nos vertus jusqu'i nos faiblesses deviennent des choses
sacrbes... Autour de nous des Ptrangers sont venus ...ils ont pris presque tout le
pouvoir; ils ont acquis presque tout l'argent; mais & Qu6bec rien n'a changk.
Rien ne changera ... De nous-m%meset de nos destin&es,nous n'avons compris
clairement que ce devoir-!A: persister, maintenir (193-4).

Maria sort de sa rGverie en se disant, "'Alors je vais rester ici ... de m&me!' car les voix
avaient parle clairement et elle sentait qu'il fallait obeir" (195). La prochaine fois qu'Eutrope
Gagnon lui demande s'il aura " m e chance pour plus tard," elle lui dira qu'elle le mariera le
printemps prochain, pendant la periode de semailles.
Malgre le pouvoir dramatique de cette scPne qui a frappe nombreux critiques, d'autres
I'ont trouvee invraisemblable jusqu'Q en devenir suspectes. Selon Peter van Lent, la partie la plus
controversbe du roman est la dgcision de Maria d e rester au Quebec et surtout le r61e des voix B
la decider. Descharnps, Hdroux et Villeneuve voient la dkision de Maria avec Ie comble du
doute: ces voix issues des "pouvoirs qui oppriment." Cependant, van Lent dispute cette
interprbtation, qui veut que ces voix soient issues de l'oppression sociale et provenant d'une
source exterieure a ses valeurs (226). Par contre, il propose que ces voix proviennent de sa propre
psychologie et insiste que le roman developpe le caractere de Maria de maniPre A les rendre
croyables comme les voix de sa propre introspection: "[this] decision to remain in Quebec
reflects an image of personal strength, reflects a commitment: to French Canada, to her way of
life and therefore to herself' (231).
John J. Murphy croit que pendant l'kpisode des voix, Hemon "strains his
realism ...making Maria like Jeanne d'Arc hearing voices of national destiny, basing her decision
on a fidelity she senses but cannot articulater' (5). Au contraire, Hemon lui-m@meavait devance
une telle critique en yresentant les voix, d'abord avec une sincQit4 parfaite et ensuite avec Lme
certaine ironie:
Elles n'avaient rien de miraculeux, ces voix; chacun de nous en entend d e
semblables lorsqu'il s'isole et se recueille assez pour laisser loin derriPre lui le
tumulte mesquin de la vie journalihre. Seulcment elles parlent plus haut et plus
cIair aux coeurs simples, au milieu des grands bois du Nord et des carnpagnes
desolees (190).

Donc, Hemon fait bien comprendre que ce sont les voix d e l'intuition de Maria et, en les
entendant, elle articule trPs clairement les raisons pour sa dkision. Mais la dkcision de Maria a

evidernrnent une portee plus large, un message pour le roman entier. Pour glusieurs critiques,
c'est un message de Survivance.
Genevihve Chovrelat voit en Maria Chapdelaine, ainsi qu'en l'h6roYne acadieme
Evangeline de Longfellow, "dew: soeurs mythiques de la survivance": "Elles appartiennent
toutes deux B une communautb francophone ou la langue franqaise et la religion catholique
marquent la difference dans un monde anglophone protestant" (305-7). Dans les deux cas, les
heroines sont "l'incarnation du peuple qu'elles representent pour le lectorat Ptranger" et
"rhvelent les Acadiens et les Quebecois A eux-m&mesen r6flbchissant leur propre image sur la
sckne internationale et en y annonqant par leur existence le reveil national" (309). Dans les d e u
cas aussi, il y a eu un "apres-texte [d'limportance capitale dans Ifelaboration du mythe" par
lequel "on les identifie A tout un peuple et elles deviennent les figures allCgoriques de la
survivance" (310).
Pour Louvigny de Montigny, le message de la Survivance est au centre du roman: "Le
roman est tout simplement, en effet, la figuration romanesque du miracle de la survivance
canadienne-francaise au Canada, de ce prodige politique et social qui [...]a 4merveill6 [H6mon]
des ses premiPres explorations dans [la province]" (29).
En effet, ce que Hemon dbveloppe dans Maria Chapdelaine est une sorte de Survivance
esthetique et non pas politique. Maria decide de rester parce que cela represente la continuation
de cette culture unique que Hhmon a decouverte avec t5merveillement. Cette fille feconde, cette
belle "creature" qui a attire I'admiration de tous les hornrnes de la region, represente la fecondite
et la force feminine qui, IH6mon a bien compris, ktaient indispensables B la survie de cette "race."

7.5. Ee mariage de Maria et les trois pretendants: pourquoi pas Eutrope Gagnon?

Puisque la decision de qui 6pouser est au centre du roman, il vaut la peine de se
renseigner sur le concept de Maria par rapport au mariage. Avant de connaitre Franqois Paradis,
son idee du mariage et de la vie, selon "la voix" qui lui parlait A ce sujet, suggerait une vie plut6t

grise, routiniere et monotone: "Ce n'est pas bien terrible et en tout cas iI faut s'y soumettre; mais
c'est uni, terne et froid comme un champs A l'autornne" (90). Par contre, une fois amoureuse de
Franqois Paradis, "quelque chose frissonne et b s l e tout a la fois en elle" et elle voit le mariage
avec passion et extase (90).
Des trois prktendants, c'est Paradis le plus sauvage: "Parmi toutes ces figures brunes,
h2lees par le grand air et le soleil, sa figure etait la plus brune et la plus hPl6e." En plus, "il
semblait avoir apporte avec lui quelque chose de la nature sauvage 'en haut les rivikres"' et Maria
en est enivree (75). Sa passion pour Paradis est Pvidente et la mort de celui-ci est evidemment la
trag6die centrale du roman. NCanmoins, puisque c'est ce que l'auteur a choisi, peut-&re vaut-il
la peine d'examiner de pres le choix que Hemon fait pour Maria.
D'abord on devrait considker le mariage qui aurait pu resulter avec Fran~oisParadis.
MGme si Hemon n'explore pas trop la faiblesse de la nature humaine, il est clair que Paradis a

une faiblesse et il craint m&mequ.e Maria en ait entendu parler. "Peut-@tre... vous a=+-ondit
quelque chose contre moi?" il Iui demande. I1 admet qu'il "avai[t] coutume de prendre un coup
pas mal, quand je revenais des chantiers et de la drave" et aussi qu'il "sacrai[t] pas mal." Le cur4
I'a gronde m6me pour avoir dit qu'il n'avait pas peur du diable. Avant de sceller leurs
fiangailles, il jure

a Maria que tout cela "c'est

fini" (80-81). Cependant, on pourrait se demander

si Paradis aurait reussi 21 ne pas boire et ne pas jurer, comme il a promis, uniquement a cause de
son amour pour Maria.
Comrne obstacle plus important, on se demande si Paradis aurait pu renoncer a sa vie
sauvage. Ne se serait-il pas trouvP dans le besoin soit de laisser Maria pendant de longues
saisons, soit de faire une vie comme celle des parents de celle-ci, toujours a la recherche de
nouvelles terres et de nouvelles aventures? La vie marike avec Paradis, malgrP leur passion
mutuelle, aurait pu Gtre dure 2I cause de la sauvagerie de celui-ci. I1 a d6jA vendu sa terre, ce qui
montre qu'il ne voulait vraiment pas se faire une vie basee six I'agriculture. Est-ce que c'est le
mariage qui lui aurait fait changer d'avis? Nicole Bourdeau croit que non: "Maria est une enfant
de la terre, Fran~oisun hornme de la for&t;leurs natures profondes sont incompatiblesf' (36).

NCanrnoins, Bourdeau sugg6re que Paradis est semblabIe 21 Samuel Chapdelaine, qui "incarne
l'homrne travailleur et le mari que Franqois aurait pu devenir. [lls] ont Ies m@rnestraits de
caracthre" (59). Avec une femme qui se dCvoue a son mari et le suit dans toutes ses passions,
comme I'a fait Laura Chapdelaine, comme Maria serait capable de faire aussi, ce mariage aurait
pu rkussir, mais vraisemblablement avec le m6me sacrifice qu'a fait la mhre de Maria. Par contre,
avec Eutrope Gagnon, on est tente de croire qu'il y aurait moins de sacrifice parce que leurs gofits
pour une vie solide sur une terre Ptablie aurait coYncid4. Selon PagC (1969),
I'auteur a fait de Francois Paradis un coureur des bois, sans doute libre comme
l'air, mais incapable d'assurer la permanence d'une famille et d'une race. ...En
brisant le lien amoureux qui unit Franfois et Maria, Louis Hkmon, par le moyen
du destin, emp@checelle-ci de s'engager dans une vie d'instabilite et de
deracinement (755-756).

Aprks la mort de Paradis, le deuxikme choix de Maria semble @treLorenzo Surprenant.
Aurait-elle vraiment pu marier cet 4migrC vers le sud? Oui et non. Dans un sens, c'est une vrai
possibilite puisqu'il est aimable et il offre une vie confortable qui a des attraits pour Maria.
Comme les autres prbtendants, il est honnete, franc, digne. A vrai dire, un grand nombre de
femmes d m la situation de Maria aurait dPcidk de marier Lorenzo Surprenant et de s'en aller.
Elle pourrait ainsi envoyer de l'argent B sa farnille; elle pourrait inviter sa petite soeur a venir
vivre avec elle; son mari pourrait trouver du travail pour ses frkres et mGme pour toute la famille.

Si Surprenant Ptait I'homme solide et fiable qu'il semble &be,leur foyer aurait pu devenir le point
de dCpart pour l'kmigration de toute la famille. En somme, partir pour Maria ne voulait pas
forcement dire abandonner sa farnille; elle aurait pu subvenir a leurs besoins peut-etre mieux en
s'en allant. Mais de toute facon, la pensPe de Maria ne se concentre pas sur le maintien de sa
famille, mais plut6t sur la vie qu'elle vivrait elle-m@me,soit au Canada, soit aux Etats.
Et finalement il y a Eutrope Gagnon, que les critiques ont tendance ivoir cornrne le
dernier choix. Fitzpatrick Ie dPcrit comme "the stolid habitant" (83). En franqais st&d

se traduit

"impassible, flegmatique"; mais Eutrope Gagnon ne semble rien de cela. I1 est seulement timide,
tout cornrne Maria, et n'a pas la confiance des autres pretendants. Patricia Demers va plus loin:

elle l'appelle "the drudge" (41) et le rejette comme possibilit6 sQieuse pour se concenher sur les
deux autres prktendants.
Neanmoins, nous savons que Gagnon est le prdf4rP de la m&reChapdelaine. De
caractere, Gagnon est doux, modeste, sans pretensions, tout comme Maria. Apres son retour de
Saint Prime, Maria voit que Gagnon la regarde, les yeux fixhs sur elle, "pleins d'une adoration
humble." Nous apprenons que "[d]epuis

LIII an

elle s'etait habitu6e sans deplaisir B ses

frequentes visites" (43), bien qu'elle ne pense plus B lui depuis avoir revu Franpis Paradis.
On voit le caractere de chaque hornme dans leur demande en mariage: pour Paradis et
Surprenant, leur franchise et leur confiance se rernarquent. Tout comme les autres, Gagnon fait
un aveu simple, direct et honnete. Selon le narrateur, Paradis tenait I'attrait des pays d'en haut et
Surprenant "le mirage des belles cites lointaines." Mais a la diffdrence des autres, n'etant que le
voisin des Chapdelaine, Gagnon n'a pas de mirage a son appui: ainsi "quand il parla a son tour,
le fit timidement, avec une sorte de honte et comme decouragd d'avance, comprenant qu'il
n'avait rien B offrir qui eat la force pour tenter" (149). Et vraiment, d'abord Maria n'est pas
impressionnhe. Mais maintenant elle a le choix de rester ainsi que le choix de s'en aller.
Envers Maria, Gagnon est sensible et genereux. Apres la mort de Franqois Paradis,
sathant les sentiments que Maria portait envers celui-ci, Gagnon a la t k h e difficile d e lui
annoncer la nouvelle de sa mort. C'est une tsche qu'il prend au shrieux et qu'il transmet avec
douceur et tendresse, parlant "comme s'il avait tout prPpare d'avance" (116). En plus, il
s'empresse pour louer l'hornme qui avait etd son rival pour le coeur de Maria: "C'Ctait un bon
homme, un vrai bon homme, fort et vaillant, et sans malice." Il insiste pour consoler Maria:
"c'etait un hornme depareillk" (119).
Finalement, Gagnon vit la m&mevie que la famille Chapdelaine, avec cette difference:
Hhmon suggere qu'il a des goGts plus modPrb que Sarnuel Chapdelaine; qu1apr8s avoir defriche
sa terre, il serait content d'y rester. Dans la vie de Maria, donc, si on reste en place, la demeure
peut devenir un endroit "civilisee." Un critique souligne cette difference: "celui qui l'emportera,
ce n'est pas celui qui 'fait de la terre' et I'abandonne une fois dhfrichbe, comme le p&re

Chapdelaine, c'est Eutrope Gagnon, le cultivateur-scidentaire" (Viatte 109). Maria accepte cette
vie avec la pleine conscience de ce qui I'attend de bon et cie pire: "When she at last accepts the
marriage offer of Eutrope Gagnon, the stolid habitant, it is with the full knowledge that her life
will be often boring and always hard, but that it will also bring her the richness of total
fulfillment" (Fitzpatric! 83).
En fin du compte, il semble que le mariage avec Eutrope Gagnon serait peut-Gtre le plus
harmoniew. Ce ne serait pas la premiere fois que le respect et l'arnitie se developpent en amour.
Etant d o m e le coeur chaleureux de Maria, le caractbre decent de Gagnon et leurs valeurs
semblables, on pourrait irnaginer une affection grandissante et un mariage harmonieux pour e m .
Eutrope Gagnon semble le plus doux de ses pretendants, gentil et prevenant, moins dynamique
que Paradis, mais tr&ssolide. La vie avec lui aura ses difficult&, comme eIle en aurait eu avec
Paradis, mais ce sera une vie.

7.6. ke personnage de Maria; un roman fhministe?

Le personnage de Maria reste celui qui a fait couler le plus d'encre. La critique parle de
son "silence;" un silence qui, li6 i sa dbcision de rester dans son pays natal, implique pour
certains une sorte de passivit4. Boivin la decrit comrne "hQoYne enigmatique et silencieuse,
presque muette" (12). Descharnps parle de "I'extraordinaire silence d e I'hero-ine" (30) et de sa
"resignation suicidaire ...insupportable" (11). Mais est-ce qu'elle est vraiment silencieuse, et estce que la decision qu'elle prend de rester au Canada implique vraiment une sorte de suicide?
D'abord, le personnage de Maria doit se voir dans l'arrikre-plan d'un Qu6bec
traditionnel, d'une sociCt4 de colonisateurs oh tout le monde travaille fort, oh la difficulte de la
t k h e et le climat brutal sont extremes. Le caractere de Maria est, en fait, semblable a celui des
personnages masculins dans ce roman: si elle a un caract6re doux et patient, il en est de m2me
pour eux; si elle epargne souvent ses mots, ils font de m6me. Elle fait voir la m&mereserve qui se
retrouve chez les hommes qui sfadressent i elle souvent indirectemenb. En visite, Eutrope

Gagnon "sfadressait au pitre Chapdelaine, m6me si tout le monde savait qu'il kait venu pour
Maria" (39). I1 fait cela par timidite et par respect pour l'etiquette paysanne.
S i l est vrai que Maria reste souvent silencieuse et qu'elle "ddtoum[e] modestement les
yeux" (26) aupres des pretendants, elle a un espri-tvif et elle en donne souvent la preuve. Quand
elle refait la connaissance avec Francois Paradis, son p&redemande a Maria si elle se souvient de
lui, a quoi elle repond, "Francois Paradis! Bien siir, son pere, que je me rappelle Franqois
Paradis." Paradis ne veut pas qu'elle reste silencieuse et attend qu'elle parle: il ne repond pas
tout de suite a une question du pPre Chapdelaine, mais regarde Maria "comme s'il attendait
qu'elle parlat son tour." Ce n'est qu'i la suite de sa r6ponse qu'il r6agit B la question ciu pbre
Chapdelaine (25-26).
Quant a I'idke de I'hQoine silencieuse du roman de la terre (Smart 21), Maria n'est
vraiment pas si silencieuse. Si elle baisse ou detourne les y e w et si elle reste souvent muette avec
ses soupirants, si elle se sent gGn6e en conversation avec Lorenzo Surprenant (76) et si elle choisit
de ne pas partager tous ses sentiments les plus intimes, elle n'est certainement pas silencieuse
dans sa famille ou elle joue m r81e central. On voit

son retour de Saint-Prime qu'elle avait

manquC a sa famille: "'11s vont etre contents de te revoir, Maria,"' lui dit son pere. "'Tout le
monde s'est ennuye de toi."' (34). Elle parle de tout ce qu'elle a fait et vu pendant son voyage:
L'heure du souper etait venue que Maria n'avait pas encore fini de repondre aux
questions, de raconter, sans en omettre aucun, les incidents de son voyage, de
donner les nouvelles de Saint-Prime et de PCribonka, et toutes les autres
nouvelles qu'elle avait pu recueillir au cours du chemin (35).

En famille, donc, elle parle beaucoup; elle a, finalement, beaucoup a dire dans un cadre intiine
avec ceux qu'elle aime. En plus, sa mitre parle librement avec son mari et d a m sa farnille et on a
toutes les indications que Maria fera de m&mequand elle aura fond4 un foyer B elle. Si on
accepte que le roman offrc un r61e plut6t traditiomel pour la femme, il faut nbanmoins avouer
que l'auteur lui dome m e force de caractere dans ce contexte.
Quant 2 ses reIations avec Francois Paradis, il y a une 6galit6 de perspective. Si le lecteur
arrive B mieux connaitrr Maria par le regard de Paradis, il percoit egalement crlui-ci par le regard
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de celle-lA. Pendant que Paradis la regardait, elle souriait "un peu g@nCe,"mais "aprks un temps
elle releva bravement les y e w et se mit a le regarder aussi." Si Paradis note la "simplicite
honncte" et "gestes francs" de Maria, celle-ci note 6galement son air "de hardiesse ingenue" (47).
Les r6les traditionnels que Maria et sa mere jouent ne diminuent nullement ieur force de
caractkre. Pendant que les hommes travaillent au defrichage, c'est Maria qui leur apporte de
l'eau A boire, une activite qui mime B la reflexion et A la mkditation: en servant, elle observe et
elle se sent "heureuse de se sentir vivante et forte sous le solei1 eclatant, songeant confus6ment
aux choses qui etaient en route" (61-62). En plus, le fait que les femmes servent & table les
hornmes etourdis de travail ne semble point une indignite. En les servant, la mkre Chapdelaine
prend la parole, "demanda[nt] cent details sur le travail de la joumee" et s'extasiant icause du
defrichage accompli. Plus tard, quand la mkre chante la bataille des hommes contre "la nature
barbare et leur victoire de ce jour," les hommes, epuises, fument en silence. Leur silence semble
sortir de leur fatigue et de leur force de caractkre la fois, tandis que le libre parler de Laura
Chapdelaine sort de son enthousiasme et de son r81e central dans la farnille.
On voit dans Maria la force tranquille de celle qui fait ce qu'il faut faire et (tout comine
son auteur) qui ne gaspille pas sa force par des mots inutiles. Quand son pkre s'endort en
conduisant, c'est Maria qui "ramass[e] les guides que la main de son pkre avait laissP echapper"

(31). Quand sa mere s'endort le soir, c'est Maria qui veille a la cuisson du pain (87). Et si l'image
que Hemon presente de Maria, assise "sur le seuil, le menton dans ses mains, gardant a travers
les heures de la nuit son inepuisable patience," peut sembler passive, ce n'est pas du tout le cas.
Lorsque Maria veille pendant que le reste de la famille dort, elle est contente d'avoir du temps a
elle-m&mepour penser B Franqois Paradis: "elle pouvait penser a lui et a elle-m&mesans que rien
v k t interrompre le cours des choses heureuses qu'elle imaginait" (87).
Comme narrateur, Hbmon glisse facilement entre la perspective g6nQale et celle de
Maria. Son r81e d'observateur presente souvent la perspective de son hkro'ine. D'autre part, les
pensees de Maria sont souvent celles du narrateur. Par exemple, lors de l'annonce de la mort de
Fran~oisParadis, l'acceptation de la nouvelle se fait du point de vue de Maria:

Un grand silence s'kait appesanti non seulement dans la maison, mais sur
I'univers entier; toutes les crkatures vivantes et toutes les choses restaient
muettes et attendaient anxieusement cette nouvelle qui ktait d'une si terrible
importance puisqu'elle touchait le seul homme au monde qui comptst vraiment
(115).
Si Maria ne parle presque point a p r k I'annonce de cette nouvelle, ce n'est pas par
l'absence de sentiments puissants, qui s'expriment de fafon metaphorique et symbolique: "Une
main s'etait glissee dans sa gorge, 1'Ptouffant d&sque le denouement du rkcit tragique etait
devenu clair pour elle, et maintenant cette main avait penPtr6 jusqu'en sa poitrine et lui serrait
durement le coeur." La mgtaphore de cette main lui donne une sensation physique aigue de "la
poigne cruelle de cinq doigts fermes sur son coeur" (120). En plus, Hemon montre la grande
tendresse dans la pensee de Maria: plus tard, elle se serre contre le po&le,mais "continue a
frissonner en pensant au pays gIac4 qui I'entoure, au bois profond, A Fran~oisParadis

... qui doit

avoir si froid dans son lit de neige" (129).
Cependant, avec un peu de distance ironique, Hemon annonce que ce ne sera pas un
amour d e p , dPregl6 oil romanesque, mais une souffrance naturelle qui doit suivre son cours:
"Les paysans ne meurent point des chagrins d'arnour ni n'en restent marquks tragiquement toute
la vie. 11s sont trop prhs de la nature et perqoivent trop clairement la hierarchic essentielle des
choses qui comptent ..." Donc, Maria ne va point mourir de miskre, mais pour le moment,
paralysPe de douleur, elle souffre:
Maria n'avait pas song4 un moment que sa vie fCIt finie, ou que le monde diit Gtre
pour elle un douloureux dPsert, parce que Franqois Paradis ne pourrait pas
revenir au printemps ni plus tard. Seulement elle Ptait malheureuse, et tant que
le chagrin durait elle ne pouvait pas aller plus avant (125).

Pour Hkmon, ce qu'elle ressent est un malheur raisonnable, mesure et rPaliste qui devrait durer A
sa fin. Quand Ie pretre suggkre que Maria mette de c6tP sa douleur, elle essaie de lui obeir
comme a un medecin qui veille A sa sant4. NPanmoins, elle montre un esprit ind4pendant quand
elle doute de ce que le pr@trelui a dit: elle ne croit pas que Fransois Paradis "12 ou il se trouvait,

se souciait uniquement des messes dites pour le repos de son ;me, et non du regret tendre et
poignant qu'il avait laissk derriirre lui" (130).
Maria montre encore son independance d'esprit dans la facon dont elle choisit qui marier
apres avoir eu deux demandes de suite. Sagement, ses parents n'offrent aucun conseil, et Maria
n'en demande point: "Elle avait conscience qu'il n'appartenait qu'a elle de faire son choix et
d'arrCter sa vie" (254). Etant domk qu'elle a perdu celui qu'elle aimait avec une passion qu'elle
ne questionnait pas, elle adopte un raisonnement pratique pour arriver B une dkcision:
Quand une jeune fille ne se sent pas ou ne se sent plus la grande force
mysterieuse qui la pousse vers un garcon different des autres, qu'est-ce qui doit
la guider? Qu'est-ce qu'elle doit chercher dans le mariage? Avoir une belle vie,
assurhent, faire une rirgne heureux... (155).

En plus du personnage de Maria, il importe de comprendre la femme qu'elle pourrait
devenir: la mkre Chapdelaine, qui lui sert de modirle fkminin. Cela surtout aprks la mort de
celle-ci, quand son mari parle d'elle avec admiration et regret. Quelle sorte d'image de femme
est-ce que ces louanges prksentent? "Une bonne femme," "une femme depareillde" qui travaillait
fort, qui faisait le nkcessaire, m6me le travail des hommes, sans se plaindre; "peinant sans
arr6ter"; "courageuse" et "de bon conseil" (182). Elle est "toujours encouragbe et de belle
humeui' (183). Elle avait en effet des qualites masculines autant que f6mininest par exemple le
courage qu'elle a montrb en chassant les ours qui attaquaient les moutons, comme le raconte
Samuel Chapdelaine:
Ca prend un bon homme, pas peureux de rien, pour faire face a des ours en
septembre, m6me avec un fusil; et quand c'est une femme avec rien dans la main,
le mieux qu'elle peut faire c'est de se sauver et personne n'a rien B dire. Mais la
mirre elle a ramass4 un bois et elle a couru dret sur les ours, criant ... (184).

Maria est btonnee par cette description du courage masculin de sa mGre, parce qu'elle a une forte
impression plut6t de sa tendresse maternelle. Sa mPre 6tait "douce et patiente, et ...n'avait jarnais
donnd une taloche 9. [son cadet] sans le prendre ensuite sur ses genoux pour le consoler, pleurant
avec lui et disant que d e battre un enfant, il y avait de quoi lui briser le coeur" (184).

Et finalement, malgre le regret que Samuel Chapdelaine exprime apres la mort de sa
femme dans un endroit "a moitik sauvage," le regret de I'avoir toujours forcee a recommencer s u
un nouveau terrain de defrichage quand elle aurait voulu rester dans un endroit plus etabli et
plus pres de la ville, il est clair qu'un aspect important de son caractere de femme qu'il a apprecie
a 4te sa bonne volonte de le suivre, d'accepter son caractkre de pionnier et de peiner avec lui pour
faire cette vie. Donc, inevitablement, Laura Chapdelaine a d6 jouer le r81e traditionnellement
fkminin de renoncer B ses propres d4sirs pour satisfaire iceux de son mari. Selon Samuel
Chapdelaine, "je savais bien ...qu'elle viendrait avec moi et prendrait sa part de la dure besogne
du commencement, toujours aussi capablement, encouragee et de belle humeur, sans jarnais un
mot de chicane ni de malice" (187).
Le regret et le chagrin que Maria ressent en bcoutant son phre devient encore un grain
des voix qu'elle entendra plus tard: "elle avait l'intuition confuse que ce rbcit d'une vie dure,
bravement vecu, avait pour elle un sens profond et opportun, et qu'il contenait une l e ~ o nsi
,
seulelnent elle pouvait comprendre" (187). Pour Maria, "les qualites familieres et humbles" de sa
mere qui se voyaient dans sa facon de "peiner de l'aube a la nuit ... et garder ... toutes sa patience
et une s4r4nite joyeuse," changent en "d'autres vertues presque hQoi'ques" (187-189).
Mais si la mkre sert de modele pour Maria, cela ne veut pas dire que sa vie va Stre
exactement pareille a la sienne, meme si elle prend cies decisions basees sur son inspiration.
Pendant que Franqois Paradis lui faisait la cow, Maria avait dejh commence A douter de ce qu'elle
avait toujours suppose: qu'elle partageait les goGts de sa mkre pour "le bonheur idyllique des
cultivateurs des vieilles paroisses" (49). A p r b la mort de sa mere, bien qu'elle I'honore pour la
vie qu'elle a vecu, elle doit se demander si cela en valait la peine. Se demandant en plus si elle
pourrait faire de mSme, elle reqoit une reponse: oui, elle pourrait, mais non, eIIe n'a "pas dessein
de le faire" (189). Si elle decide finalement, par la suite, de poursuivre une vie qui parait a
premiere vue semblable B celle de sa mkre, cette vie diffQera neanmoins comrne le caractkre
dfEutropeGagnon diffhre de ceIui de Samuel Chapdelaine.

Le ledeur a lieu de croire que dans sa vie avec Eutrope Gagnon, Maria aura plus de
stabilite que sa m&ren'a eu: qufunefois la terre dkfrichee, Gagnon restera sur place et qu'apres
quelques annkes dures qu'ils pourront mener une belle vie ensemble. 11s auront d6ja la famille de
Maria comme voisins, et dans le temps et le defrichage continu de la region, il est vraisemblable
qu'ils auront de nouveaux voisins. I1 se peut que leur domaine deviendra un jour le coeur d'un
petit village et que le caractere ddentaire de Gagnon, la difference de celui de Samuel
Chapdelaine, serait satisfait d'y rester. Donc, a la difference des critiques qui projettent pour
Maria une vie pire que celle de sa mere, il semble raisonnable de croire que sa vie serait encore
plus harmonieuse.
Dans Maria Chapdelaine, le personnage feminin est au centre non seulement de l'action
mais du sens du roman. Cornrne Duchatelet a suggQ4, Hemon exprime le dkveloppement de
Maria par moyen du symbolisme de la nature. Selon Patricia Smart, c'est un procP.de typique de
I'dcriture masculine:
[la] voix fbminine, qui remonte toujours aux origines maternelles, traverse les
textes d'homrnes et les textes de femmes, mais autrement. Dans l'kcriture des
hommes, elle est presque toujours repoussee dans le subconscient du texte; mais
de ces profondeurs eIle insiste, souvent contre I'intention apparente de l'auteur,
se melant A la voix de la nature, s'imprimant des gestes de personnages ferninins
idealisks ou m6prisCs (mais toujours silencieux) (21).

Neanmoins, selon les d6finilions de Smart, H6mon semble employer un melange de techniques
qu'elle caracterise cornrne masculins et ferninins: "L'ecriture des hommes a tendance a
privilkgier la linearit6... Dans 1'4criture des femrnes, c'est davantage la texture qui domine... les
gestes, les rhythmes et les silences qui sous-tendent le langage et qui parlent dans les brhches
entre les mots" (26). Le style de H h o n semble un mdlange des deux: le roman a une structure
qui est evidemment lineaire (ou peut-6tre plutbt cyclique, puisqu'il suit toutes les saisons d'une
annee), mais c'est aussi un roman oG les gestes, les rhythmes et les silences parlent fort.
Smart soumet Maria Chapdel-

a une analyse feministe rigoureuse, mais elle semble

conclure nbanmoins que par son traitement de l'hkro-ine, le roman, "qui met au centre de

l'univers romanesque une femme B la fois traditionnelle et pleinement liumaine," met en relief la
facon dont le roman quebecois traditionnel a trait6 YhQo'ine.
Car d&jaen choisissant de raconter I'histoire d'une femme, HPmon plaqait son
roman dans une position de contradiction fondamentale avec l'id&ologie
dominante du Canada fran~ais.Une histoire implique un debut, un
dkveloppement dans le temps, des choix, une conclusion imprevisible: en
d'autres mots, IfPvolution d'un sujet relativement autonome (112).

En plus, Smart croit que
[tlout en tenant un r6le feminin tout a fait 'traditionnel', Maria a la grandeur
d'une hemine. Chez elle, la passivitk, I'obkissance et le silence, caractQistiques
de tous les personnages feminins du roman de la terre, recblent une force de
caractere, une profondeur, un tenace desir de bonheur qui sont le moteur de la
vision romanesque (114).
Smart suggbre que le silence donne de la force de caractere B Maria; on peut en plus dire qu'il
donne la force du mythe au roman. Le fait qu'on reste silencieux ne veut pas dire qu'on ne
s'exprime pas. Pour Boivin, dans ce roman, beaucoup est exprime par le regard de Maria et des
autres personnages: "le regard communique [souvent] les pensees et les &motionsdes
personnages" (27).
Donc, si Smart semble voir I'idCe de Maria Chapdelaine cornme illuminee ou avanc6e du
point du vue f&ministe,elle n'est pas si complaisante avec le deroulement de l'intrigue. Elle &it
qu"'[a]vant la mort de Franqois, Maria est libre de r&er d'une vie qui serait differente de celle de
sa mere," mais par la suite, "l'intrigue consiste en un rPtr4cissement graduel de ses possibilitks,
jusqu'a l'acceptation d'un r81e df6pouseet mhre depourvu mGme du dynamisme du r81e tel que
v6cu par sa mkre." Donc la mort de Francois Paradis, dont "on sent la ngcessitk et la coh&ence,"
a "l'effet simultane de ramener le roman A une conformite avec les conventions du roman de la
terre, et de h e r les possibilites de Maria" (113). Elle continue: "La mort de Franqois signalera la
fin de la IibertC pour Maria" et la rend dans un monde "oh la voix du pays se confondra
dQormais avec la Loi des E r e . ...HeroYne de la possibilite au dkbut de Ifintrigue, Maria rejoint
par sa d6faite le sort des femmes de sa race ..." (116-1.17).

Mais si les possibilitbs de Maria sont s&v&rement
limitees par la mort de Paradis, il faut
avouer que les possibilites de Paradis lui-m@mesont evidemment encore plus limitees par cettc
tournure de I'action. Pendant les fiangailles il s'agit toujours de nombreuses possibilitPs, mais
dans le mariage il s'agit des r6alites plus restreintes. Si du point de \we fbministe, on prevoit un
sort limit6 pour Maria, du point de vue plus large, on ne voit que la condition hurnaine. La vie
contient la tragbdie et la souffrance; on ne peut pas toujours rPaliser ses premiers reves. Ce qui
montre la force de caract6re est la capacitk n6anrnoins de persister, de vivre dans un monde qui
ne se conforme pas a tous nos rGves.
Si Bernard Duchatelet (1981) considere Maria un "enigme" et un personnage qui "ouvre

21 peine la bouche" (73-74), il n'en reconnait pas moins que son personnage est d4veloppe par une
"pr6sentation indirecte":
Tout le roman est construit en fonction de Maria et de son evolution.
L'insistance avec laquelle Louis H6mon parle de ce qui se passe autour de Maria
n'est qu'une manikre de parler d'elle. Et si l'on n'y veille pas, l'on risque de
s'bgarer. Decors, situations, personnages, tout s'ordonne en vue de nous faire
assister au lent mGrissement de Maria (76).

A la fin, la dPcision de Maria ne lui semble point une faiblesse, mais une marque de force: "En
acceptant la vie qu'elle sfappr6tait a refuser...Maria a compris la leqon que lui donne la vie. ...A la
fin, elle accepte, douloureusement sans doute, de vivre avec la duret6 de sa condition" (77).
Duchatelet suggkre que cette prise de conscience de Maria reflke la compr6hension de Hemon
lui-mike: "Maria ne se suicide pas moralement ... Maria (Louis Hemon?) a compris que Yon ne
sf4vadaitpas de la vie par le r@ve,que la vie etait une condition dure, mais qu'il fallait la prendre
comrne elle est; c'est une attitude de sagesse [et] un acte de courage" (79).
Dans un sens, HCmon semble adopter une perspective "f6ministe" ou au moins tres
sensible A la condition fkminine. I1 presente le dilemme ferninin en fort relief mais avec une
grande sensibilit6: plus que jarnais, il est clair que la personne avec qui l'h6roYne se marie
dkerminera non seulement son mode de vie, mais la oil cette vie aura lieu, dans son pays ou aux
Etats.

Nous savons bien le premier choix de Maria: pour la passion, I'amour et I'aventure dans
le personnage de Francois Paradis. Mais quand ce choix devient impossible dans ce roman et
selon Smart, "le 'choix' qu'il lui reste B faire n'est qu'un simulacre de IibertP" (116). Cependant,
les deux autres prkendants etaient des choix plus realistes pour I'epoque. Au debut du dixneuvieme siecle, il n'y avait peut-6R.e plus de r81e pour l'aventurier nomadique et le coureur de
bois (Frangois Paradis), tandis qu'il restait des rbles trks importants pour le colon-defricheur
(Eutrope Gagnon) ou Ifemigrant vers la Nouvelle-Angleterre (Lorenzo Surprenant). Dans ce
roman, cornme dans la pens6e dominante de I'epoque, le r81e du colon etait peut-&trepreferable A
celui de l'6migr& mais Maria a un choix. A cause du fait que Hemon choisit comme son
personnage principal une femme qui a des choix a faire et a qui c'est pennis de se developper, il
ne serait pas deraisonnable de considker Maria Chavdelaine un romanUf6ministe" malgr6 tout
son traditionalisme evident.

7.7. Le rbalisme ou le mythe?: le paradoxe de Louis Il6mun

Selon Pierre Anctil (1982)) Maria Chapdelaine rompt avec l'ideologe consenratrice qui
dominait I'epoque. Il voit chez Elemon "un dPpouillernent de I'effet et une simplicit4 qui le font
pencher plut6t du cbte de l'ecole naturaliste" (66). Les preuves du realisme du roman, dit-il, se
trouvent dans l'enqu&tequlAlfred Ayotte a fait pendant les annkes trente. HPlmon a men6 "un
intense travail de patiente observation" "[p]rocedant B la manihre d'un ethnologue"; u n t6rnoin
contemporain disait que "'I-IPmon avait toujours un petit calepin avec lui"' (Anctil66). Anctil
cite egalement une Ptude historique faite dans la region du Lac Saint-Jean oG Normand Seguin
confirmait "le talent d'observateur social'' de I'auteur (69) et Anctil ajoute la portee historique en
caracthisant le roman comme "un portrait juste et convainquant" de la colonisation dans le
Nord (70).
Si ce roman est marque surtout par son realisme, il contient aussi un certain idealisme et
surtout une idealisation du caractkre humain. Parmi les Canadiens que Hemon a connus, il

semble voir des traits idealisks qu'il met dans les personnages de son roman. Il en est ainsi de la
description qu'il fait a la fois du pere Chapdelaine et de Nazaire Larouche, qui suggere un
caractere canadien plus gt5nPral: "t0u.s deux hauts et larges, gris de cheveux, des visages couleur
de cuir, et dans leurs yeux la mPme eternelle jeunesse que [sic] d o m e souvent aux hommes du
pays de Qukbec leur 6terneIle simplicitk" (29).

I1 suit la meme methode en cr&antEsdras, le frere aint5 des Chapdelaine. En lui, Hemon
fait entrer sa conception de l'homme canadien: Esdras est d'abord redoutable, u n trait de
hardiesse necessaire dans ce pays dur. I1 revele ensuite un caractPre de gentillesse et de bonne
humeur. S'il a l'air un peu brutal, il parle doucement et fait preuve d' une "grande patience."
C'est "cornrne si le froid des longs hivers et la bonne humeur raisonnable de sa race fussent
entrks en lui pour lui faire un coeur simpIe, doux, et qui mentait a son aspect redoutable" (53).
C'est a peu pres l'experience de Hemon du Canada: un pays qui se presente comme redoutable,
mais qui par la suite se rkv&Iefarnilier.
A la difft5rence de Beaugrand et des romanciers traditionnels de la terre, Hemon

n'idealise nullement le passk. Sa vision est plus rkaliste: le pass6 difficile &galaitla misere tandis
que les changements depuis ont ete pour le meilleur. Quand Edwige Legark, l'homrne engagk
des Chapdelaine, parle du travail dans les chantiers d'il y a trente ans, ce n'est point pour
idkaliser le passe, mais plutBt pour dkpeindre avec realisme une vie trhs dure: "du matin Q la
nuit c't5tait bliche, bGche, bGche, mange par les moustiques et dans la meme journt5e trempd de
pluie et r6ti de soleil. ... Ca, c'etait de la misere" (68). Le pere Chapdelaine est d'accord: on
voyageait par canot en Ctt5 et dans des traheaux 5 chiens en hiver, "quasiment comme
aujourd'hui au Labrador," ajoute-t-il. Les jeunes gens Pcoutent avec curiosite ces recits et songent
"2 la vie implacable d'autrefois." Les changements apport6s par le progrks les "4merveillkrent

avec sincerite," par exemple, "la courte journke de voyage qui maintenant les s6parait seulement
des prodiges de la voie ferrke" (69). Dans ce roman, le progres temoigne un train de vie qui
s'amkliore.

Contrairement 21 Beaugrand, qui dkveloppe un mythe du Canada traditionnel, Hkmon
semble creer un mythe, mais en mGme temps le defait en montrant les detresses de cette vie. I1 y
a en effet une qualit4 mythique dans son id6e fran~aisedu pays canadien et de la persistance de
cette culture. Mais il cree un portrait severe de la realit6 qui va a I'enconlre du mythe. Peut-Gtre
que l'image du grand pays difficile par rapport a la mere patrie fait-il partie du mythe aussi.
Dans son journal, Hemon parle de la grandeur du pays, mais sa vision est arnbivalente et
complexe aussi.
Si Hemon tient donc un certain mythe du pays canadien, ce n'est pas le m@mequi
prkalait P I'6poque. Le sien, c'est le mythe du voyageur, du nouveau-venu, un mythe frangais
autant que canadien, qui n'etait ni nationaliste ni ideologique. I1 ne s'agit pas de dire que le
mythe de HPmon n'exprimait pas une r6alitC; mais qu'il la rendait plus grande, qu'il lui pretait
plus de signification.
Hemon presente un paradoxe: si plusieurs critiques ont vu le monde d6peint darts Maria
Chavdelaine cornrne idealis6 (Fitzpatrick 82; Bourdeau 22) d'autres ont vu une vision pessimiste
(Deschamps, Heroux et Villeneuve 95). Par contre, c'est une oeuvre qui n'est ni tout

fait

?i

idPaliste, ni pessimiste, mais rkaliste, tragique et glorieuse a la fois. Le mode de vie, le travail et
les souffrances ne sont pas idealis&. Par contre, le roman est idealis6 dans le sens qu'il y a une
vision plus large de la Survivance du peuple canadien-franqais et m&mede I'endurance humaine
qui donne du sens P toutes les experiences douloureuses v6cues par les personnages. La
difference entre Maria Chapdelaine et les oeuvres plus naturalistes qui ont suivi est le plan Plargi
qui unifie et donne du sens B la souffrance. Finalement, HPmon a r6ussi a joindre un realisme
ethnographique a une id6alisation mythique.
Ayant lui-mGme des racines catholiques mais ne pratiquant pas la religion, Hemon a
neanmoins ete frapp6 par la foi du peuple canadien. La soeur de l'auteur reprochait a certains
critiques leur caractkisation de son frere comme 'incroyant', tandis qu'elle-m6me le caract6risa.it
comme 'spirikraliste':

N1@trepas catholique pratiquant ne signifie pas forcement @treincroyant. Mon
fr&ren'ktait certainement pas athke et materialiste, mais au contraire spiritualiste,
et I'importance qu'il attachait aux questions religieuses est apparente dans toute
son oeuvre (Marie Hemon citee dans Ayotte, 85).

La grandeur de sa vision et la signification plus large du roman proviennent de cette perspective
spirituelle de Hemon.
Venant de I'extQieur, Hemon a su capter I'id4e puissante de la Survivance sans
l'id4ologie courante de l'epoque. Cependant, malgre la pensde peu conserva.trice de l'auteur, a sa
parution le roman "fut recupBP[] aussit6t par la critique rkactionaire." Ainsi "'H4mon, non
conformiste, sinon homme de gauche, se verra bientbt represente comme Ie dPfendeur de valeurs
sGres: I'agriculture, la religion, le mariage, le 'devoir patriotique"' (citP dans Anctil, 1982, 67). Si,
comme l'ont prPtendu Deschamps, HQoux et Villeneuve, le roman a ete saisi par la droite pour
representer leur vision conservatrice du Qubbec, si le roman est "le plus souvent [connu] comme
porte drapeau d'une idPologie conservatrice" (Bourdeau 51),il faut neanmoins s6parer l'oeuvre
de ce qu'on en a fait apres sa publication. Si "[elntre les mains de l'4lite au pouvoir jusqu'au
milieu du sihcle, Maria Chapdelaine devient I'emblkme du conservatisme ..." (Stephan 233), ce
n'htait nullement l'intention de H6mon. Un grand nombre de critiques qui reagissent contre le
roman sont peut-6tre en train de reagir reellement contre cette 8ite et l'Ppoque d'avant la
Revolution tranquille quand elle dominait le discours du pays.

7.8 Conclusion: La critique et le veritable mythe de Maria Chapdelaine

La critique depuis l'epoque de HPmon jusqu'a la ndtre a pleinement appreciP et
s6vkrement critique Maria Chapdelaine pour son portrait du Canada franqais. Apres sa paxution
en 1916 au Canada, la reponse d'un nombre de critiques canadiens-francais suggere qu'il avait
capte l'actualite historique avec exactitude. Le journal Le Nation&

c o n s i d h i t le roman une

"peinture excellente des moeurs du colon canadien, dans la r4gion du Lac Saint-Jean" (Ayotte
16). Damase Potvin le dPcrit comme "la peinture fidele d'un pays et de 1'Brne de la race qui

l'habite" (citk dans Deschamps et al. 200). Au sujet de Nhrnon, Maxius Barbeau a kcrit:

Quelques mois ont suffi B ce jeune etranger pour mieux dkpeindre ce que nos
romanciers pendant des gknkrations n'ont pas su voir. ... [la reussite de Hdmon
tenait specialement B sa faqon] d'etudier d'aprPs la nature, d'emmagasiner
studieusement ses observations de chaque instant et enfin de raconter tout
naturellement ...ce qu'il avait vu et entendu dans un monde inedit ... (Ibid. 210).
Depuis les premiPres louanges de Louvigny de Montigny, qui a present6 le roman comme un
roman canadien et en plus, 'un mod6le de la litterature canadienne', Maria Chapdelaine a eu une
grande influence sur le roman qudbecois mais a provoque la gamme des reactions critiques aussi.
Selon Boivin, le roman
a suscite deux prises de position diametralement oppos4es: une admiration sans
bornes pour les uns, qui crient au chef-d'oeuvre ... et un mepris catdgorique pour
les autres..., qui accusent Hemon de tous les m a w en presentant les Canadiens
franqais, surtout B I'kranger, comme un peuple de paysans illettrbs et arrikrhs,
esclaves d'une terre cruelle et tyrannique qui les mene inbvitablement a
I'asservissement, B l'alienation, au misPrabilisme.

Si pour les uns, Hemon a saisi I ' h e canadienne, pour les autres, il a dknigrk le pays et ridiculise
Ies habitants (29). Boivin a lui-meme une replique a ces derniers:
Contrairement B ce que certains critiques ont pretendu, Maria Chavdelaine n'est
pas une charge mkprisante contre les Canadiens f-rangais mais bien u n hymne B
la d&termination,au courage, h I'h6roi'sme de cette race qui a su se maintenir,
malgre les difficultes inh6rentes a leur condition de vie .... Hdmon ...est loin
d'avoir ridiculisb la population du 'pays du Quebec'. Bien au contraire ... [c']est
le premier ecrivain a saisir toutes les dimensions du drame humain qui se jouait
dans les pays de colonisation du Canada frangais (26-28).
Le roman a toujours kt6 populaire en France et est vu plut6t avec faveur par la plupart
des critiques frangais et etrangers. Cela n'est pas Ptonnant, puisque le roman est ecrit du point du
vue d'un Frangais et a 6t6 destine B un public franqais. Par contre, la reaction au Quebec a kt6
plus mixte. Depuis la Revolution tranquille surtout, certains critiques quPb6cois se sont montrks
tres sevPres envers le roman et les "mythes" qu'il perphtue, prktendent-ils.
Pour Pierre Page (1969)' la divergence critique tombe selon les lignes nationales: le
roman Ptait consider6 un chef-d'oeuvre en France, tandis que les Qukbecois "ont ressenti un
malaise en le lisant'' (747) justement parce qu'il a dt4 dcrit a l'intention des Francais et parce qu'il

est devenu si populaire en France. Page note que "le propos documentaire de Louis Hemon" est
"destine[] a un public etranger ... particulierement a un public franqais," ce qui fait que "le lecteur
quebdcois se sent visk comme _obi& du r6cit ... 'On' park de 'lui' mais pas 'lui"' (753). Si le
roman en France "a longtemps semi de 'bible"' pour mieux connaitre le Qu6bec,
[plaradoxalement, la faveur unanime dont [Ie roman] a joui en France a
immediatement produit au Qubbec une reaction contraire. DPs 1916 le roman ... a
provoqu6 des protestations et toujours, depuis ce temps, les Quebkcois ont
ressenti u n malaise en le lisant. ...la cdebrite [du roman] a Yetranger indispose les
Queb6cois (747-748).
Depuis la Revolution tranquille, oh le QuPbec a reconfigure son sens d1identit6,un
nombre de critiques qu6b6coi.s ne veulent plus que Maria Chapdelaine soit vu comme une oeuvre
qui traite de l'identite canadiennefran~aise.Aborder la question d'identite nationale B partir de
Maria Chapdelaine. pour PagC (1974), "[c]'kait fausser du depart les d o n n k s du problPme
puisqu'on proposait aux Qu6bdcois de se definir a partir d u regard et de I'opinion d'un 6tranger,
tout sympathique qu'il fit." I1 conclut, "I1 ne faut plus poser Maria Chapdelaine la question de
notre identite nationale" (7').
Certains critiques craignaient que le message du roman fixait le Qu6bec dans le passe.
Pour George J. Joyaux, "la volontt! de ne pas mourir ('rien ne doit mourir') ... en fin d u compte,
equivalait la mort parce qu'elle empcchait toute croissance et enfermait le QuCbec dans un
passe fig&'

(372). Pour d'autres critiques de I'epoque de la R6volution tranquille et apres, dest

l'image de leur pays "colonis6" par rapport ?I la France qui les g h e surtout:
La France, B travers le roman de Hemon, pouvait se complaire iI'idee qu'elle
exerfait une authorit6 au moins spirituelIe sur son ex-colonie, demeur6e fidele A
la langue et ?I la religion de ses origines. ... Ce qui ktait un geste d'orgueil et de
compensation pour la France, etait, pour le Canada, un geste d'humilit4 et de
soumission (Deschamps, Hkroux et Villeneuve 90).

Dans Le Mvthe de Maria Chapdelaine, les auteurs pr6tendent que le roman, qui
representait d6jA un mythe plus qu'une rCalit6 historique, a ensuite 6te mythologs4 encore plus
comme vbhicule de propagande pour I'elite intellecluelle au Canada. Pour ces critiques, c'est un

"texte terroris6 par le discours de pouvoir" et "I'expression d'une sociCt6-musbe qui vit de ses
souvenirs" (218). Pour eux, le Canada franqais dbpeint ne correspondait point B la rbalite:
Comment concevoir que les Canadiens francais soient r4ticents et m8me oppos4s
a se voir identifies au folklore et aux traditions fran~aises?Maria Chapdelaine
etait devenu un mythe tout emmGl6 A I'idee d'une Nouvelle-France qui n'avaient
A peu p r b rien voir avec le vrai pays geographique, politique, et culture1 des
Canadiens franqais (118).

Cependant, bien que ce soit une oeuvre importante et influente, le Mvthe de Maria Chavdelaine
semble finalement contestable parce qu'il confond les intentions de H6mon et son roman A ce
qu'on a fait du roman par la suite.
Cependant, d'autres critiques ont offert des dbfenses convaincantes du roman. Peter van
Lent insiste qu'il faut maintenir une perspective historique et considerer Maria dans le contexte
du comportement des femmes rurales quCb6coises de son 6poque (225). Ainsi, Van Lent d4fend
Maria en tant que personnage fort et crbdible qui, apres une reflexion miire et apres avoir
consult15 ses "voix interieures," prend une dkision renseignee et consciente de rester dans son
pays et vivre la vie la plus semblable a celle de ses parents et de sa propre experience.
Marjorie Fitzpatrick reconnait egalement la valeur du roman dans son contexte
historique. Depuis la Rbvolution tranquille, ecrit-elle, Ie roman
has suffered the slings and arrows...of cynical hindsight. In an understandable
but occasionally harsh effort to break away from Qu4bec1sconservative past, the
intellectual elite of the past thirty years has tended to dismiss this classical novel
as a sentimental parody, or even more unjustly, as a romantic irrelevancy (82-83).

Bien que Fitzpatrick croie que le roman exprime le "code" canadien-franqais de l'eglise, d e la
famille, de la nature et de la mort de facon idPalis6e, elle insiste, a la difference de ceux qui
considcrent la vision du roman un mythe, que "Maria Chapdelaine's ordered, conservative
universe did have its counterpart in historical French-Canadian reality" (85).
Bien que le mot "mythe" puisse avoir un sens trhs pejoratif selon I'emploie, il faut
rappeler que le mot a aussi un sens neutre et mCme positif. Selon l'historien saguenayen Gerard
Eouchard, bien qu'il se peut que le mythe soit une falsification ou une ddformation de la r6alit6,

ce n'est pas la dhfinition complhte du mot. Mettant I'accent sur le r81e du mythe dans la crhation
d'un "imaginaire collectif," Bouchard insiste que c'est un aspect indispensable et une force tr&s
puissante dans toute socihth. Le cours d'histoire d'une nation dCpend largement de ses mythes
qui creent un sens d'identitk et d'appartenance au groupe. Pour Bouchard, ce sont les ecrivains
qui sont les premiers A reconnaPtre et a exprimer ces mythes (ConfQence, Qu6bec, novembre
2004). Ainsi, Bouchard (2001) considere Maria Chapdelaine un "ouvrage mythique par
excellence" (138).
En considkant les mythes et les realites des Canadiens des provinces maritimes de la
m@meGpoque, Margaret Conrad offre une d4finition plus large qui decrit en sorte le mythe que
Maria Chapdelaine semble exprimer: "I am using the term myth ... not narrowly to connote a
misconception, but in the larger sense as a means of self-identification" (Hornsby 98).
William Westfall dhveloppe aussi cette idee de I'importance du mythe en creant
I'identite. ll donne un r61e cl4 aux ecrivains qui font plus que de dhcrire la rbgion; ils assistent A

sa creation:
Art and identity are linked closely together. Regional writers take the cultural
material of a place and transform it into a mythology that the people of the
region can identify as their own. Without this mythology the cultural region
would not exist. The historical, economic, and social criteria might be in place,
but the region achieves an identity only when it is identified in art. 'In a sense,'
Robert Kroetsch explains, we haven't got an identity until somebody tells our
story. The fiction makes us real.' (11).

C'est exactement le sort de mythologisation que H6mon a rkussi 2 faire pour le Canada
franqais. Si cela g@neun nombre de Canadiens franqais eux-m@mes,il semble neanmoins
convenable que ce soit un &ranger qui l'ait fait, qui ait absorb6 du Canada francais par
l'observatation de pres sa mythologie culturelle, et surtout la notion de sa Survivance, et qui en a
crhe une oeuvre littQaire si bien construite qu'elle servirait a transmettre sa vision longtemps
aprhs. C'est sGrement son statut d'etranger qui lui a permis d'en saisir la complexit4. Selon
Gilles Marcotte: "Seul un nouveau venu, forme A IJextQieur de notre couvent national, pouvait
se permettre de jouer aussi librement avec les mythes courants de I'&poque, exprimer i parts

6gales la simple grandeur humaine et I'atroce ddnuement du colon" (cit6 dans Servais-Maquoi,
48). Son portrait du Canada franqais au debut du siecle et la question &emigration ont k e
dkpeints si clairement et passionnPment pour que le roman transmette et perp6tue un mythe
parce qu'il a touche au coeur de la culture canadienne-franqaise de l'Ppoque.
Maria Chapdelaine est une oeuvre plus compliqu4e qu'elle n'en ait I'air. Le roman
contient des Pmotions profondes, sans devenir sentimental. I1 contient une Cvocation forte d e la
Survivance, sans devenir de la propagande. Le roman contient un message francophone par
rapport a la Survivance, mais aussi un message universe1 qui transcend son milieu francophone.
HPmon nfidPalisepas les dificultes: le travail dur, le froid, la distance pour obtenir des soins
mPdicaux dans un cas d'urgence sont du plus reel. HCmon fait sentir en plus Ifambivalence, la
tragPdie, la tristesse, la grande souffrance. Cependant, sa vision contient une beaut4 et une
grandeur qui donnent un sens plus large B la tragPdie humaine. En effet, la leson la plus
importante de son roman est universelle: m@meen face de la privation, de la tragPdie et de la
souffrance, il faut continuer, se maintenir, persister.
Alors bien que Hemon soit justement reconnu pour son rdalisme dans Maria
bien qu'il exprime I'actualite historique de cette epoque, il r6ussit B creer aussi
quelque chose de plus grand, quelque chose qui touche au mythe. I1 est frappant mais
nkanrnoins convenable que ce soit un Ptranger--un Franqais, qui, selon Pierre Anctil, ne savait
rien de la tradition IittPraire quPbPcoise (1982,66), mais qui en peu de temps a absorb6 cette
mythologie culturelle du Canada franqais, surtout la question de la Survivance, de fayon si
puissante, qu'il donnerait une expression durable ii ce mythe dans un des romans les plus connus
du Canada franqais.

CONCLUSION
Le but supreme du romancier ... est de nous rendre sensible l'%mehumaine, de
nous la faire connaitre et aimer dans sa grandeur comme dans sa mishre, dans
ses victoires et dans ses defaites (Marcelle Lesage citee dans de Montigny, 48).
Les bons romans sont l'histoire d u coeur humain (La Harpe, Ibid).
Jeanne la Fileuse et Maria Chapdelaine rompent avec la tradition du roman de la terre
mais de facons differentes. Puisque le roman de la terre comme instrument ideologique voulait
maintenir la patrie, il presentait normalement une vue negative de l'emigr6 et de I'dmigration.
Jeanne la Fileuse se distingue du roman de la terre traditionnel surtout en ce qu'il defend les
emigres et idPalise leur vie dans les centres industriels de ia Nouvelle-Angleterre. Beaugrand
montre que le folklore, les coutumes et les valeurs "canadiennes," surtout le travail dur,
pouvaient se faire voir en Nouvellle-Angleteae autant qu'au Canada. §a prise de position contre
l'ideologie dominante de l'epoque lui a valu le mepris et I'oubli critique.
Avec la decision de I'heroine de rester au Canada et de continuer la vie de son peuple,
Maria Chapdelaine atteint une conclusion ideologiquement correcte pour son temps. Cela
explique pourquoi le roman a 6t6 saisi par la droite, qui a ignore la complexit6 et I'ambigu'itP du
roman. Le r6cit semble en plus sfaligner A I'id6e de la fidelit6 B la terre en ce que les pretendants
qui ont rejete Ia vie du defricheur pour les pays &en haut ou Yemigration en Nouvelle-Angleterre
sont finalement rejetCs par I'auteur.
Mais A la difference de I'idealisation de la vie rurale du roman traditionnel de Ia terre, la
nature dans Maria Chapdelaine est ambivalente et m@memenaqante. Malgre l'4merveillement
evident de I'auteur franqais envers la Survivance canadienne, HPmon traite du cas pour
I'dmigration de facon raisonnable et juste. Si le roman a kt6 exploit4 par la droite pour des fins
id40logiques~ce qui a tourn6 u n grand nombre d e critiques de lfPpoquede la RPvolution
tranquille contre lui, ce n'est toutefois pas un roman "ideologique."
Tous les deux romans ont leur melange particulier d'4lements realistes et mythiques.
Beaugrand mythologise I'histoire canadienne et essaie de la pr6erver pour ses compatriotes,

mais il traite de la necessitP de Yemigration avec realisme, m&mes'il idealise la situation des
emigres en Nouvelle-Angleterre. Hemon documente les moeurs de la sociPte qu'il observe avec
un realisme ethnographique soutenu, mais il finit par elever au niveau du mythe la Survivance
canadienne. Pourrait-on dire que tandis que Jeanne la Fileuse commence dans le mythe et
termine dans le rkalisme, Maria Chapdelaine fait le contraire, commenpnt dans le realisme et
terminant dans le mythe?
Beaugrand, lui-msme Canadien, preconise une sorte de Survivance de valeurs
canadiemes en Nouvelle-Angleterre, tandis que Hemon, etranger, temoigne d'une Survivance
6vidente pendant son voyage au Canada. Tous les deux evoquent des valeurs "canadiennes,"
surtout celle du travail dux, quliIs egalent tous les d e w a I'harmonie. Pour Beaugrand cela peut
se faire a m Etats ainsi qu'au Canada, position radicale pour son temps mais un reflet honnete de
la situation actuelle.
Pour r6pondre la question fhiniste, Jeanne reste un personnage faible tandis que
Maria r6vkle de la force de caracthe malgre son r61e traditionnel. Jeanne semble un personnage
uni-dimensiomel, comme une poupee en decoupage qu'on pourrait trouver dans le journal ou
Jeanne a fait sa premihre apparence. Par contre, en nous montrant les pensees inthieures de son
hQo'ine par le deroulement m&medes saisons et en ecrivant l'histoire de son point de vue,
Hemon rend Maria un personnage fort et credible.
Finalement, quel est le r61e de Ia litterature pour comprendre les 6vPnements historiques?
D'autre part, quel est le r61e de l'histoire en illuminant la litterature? La litterature humanise et
personnalise l'histoire. En plus, en faisant la synthPse des vies fictives, la litterature cherche une
signification. Puisque son point de depart est des evinements reels, I'histoire d o m e plus de
signification a la litt6rature. C'est une relation fructueuse oh chaque discipline illumine I'autre:
la IittCrature rend plus accessible l'histoire; I'histoire offre, A son tour, une meilleure
comprehension de la litterature.
Selon Jim Trelease, le but de la litterature imaginative est d'offrir une signification B la vie
humaine et de nous rendre plus proche du coeur humain (21). Selon Marcelle Lesage, "Le but

suprGme du romancier ... est de nous rendre sensible I ' h e humaine, de nous la faire connaitre et
aimer dans sa grandeur comme dans sa misere, dans ses victoires et dans ses d6faites" (citee dans
de Montigny, 48). Selon La Harpe, "Les bons romans sont I'histoire du coeur humain" (Ibid). Si
cette idee peut sembler demodee par rapport aux approches critiques corntemporains qui sont
plus thkoriques, c'est toujours I'essentiel, le "pourquoi" lire un roman, a la fin.
Le fait que Hemon rkussit 2 "nous rendre sensible I ' h e humaine" et que Beaugrand n'y
parvient pas reflbte la qualitk littkraire de chaque roman. C h a m traite de la Survivance
canadienne de facon convainquante, mais Maria Cha~delaineva plus loin pour traiter de
l'endurance humaine. Tandis que Jeanne la Fileuse demeure un roman regionaliste respectable
contenant les fautes de beaucoup des romans du genre et de I'epoque, Maria Chapdelaine
transcend ces l a m e s du genre de I'epoque pour devenir un bon roman qui daneure un
classique de la littkrature fran~aisede l'Arn4rique du Nord.
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